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ﻣﺠﻠﺔ اﺗﺤﺎد اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻶداب

اﻟﻌﻨﺼﺮ ﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺮﺑﺘﲔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠ ﻴﺔ واﻟﺠﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺔ



*

ﻧﺮﻣﻴﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﻏﻮاﻧﻤﺔ

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘﺒﻮل 2019/12/29
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ﻣﻠﺨّﺺ
ﺳﺎد ﻧﻈﺎم اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﻨﺼﺮي ﻓﻲ ﺟﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ )اﻷﺑﺎرﺗﺎﻳﺪ( ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  ،1948ﺣﻴﻦ ﻗﺴﻢ ﺳﻜﺎن اﻟﺒﻼد
اﻷﺻﻠﻴﻴﻦ إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻋﺮﻗﻴﺔ ﺣﺼﺮ ﺗﻮاﺟﺪﻫﻢ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻋﺮﻓﺖ ﺑـِ )اﻟﺒﺎﻧﺘﻮﺳﺘﺎﻧﺎت( ،وذﻟﻚ وﻓﻖ
اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺪرﺗﻬﺎ ،ﻓﺤﺪدت ﻟﻜﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻠﺴﻜﻦ ،ﻛﻤﺎ ﺣﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺣﻀﺮﻳﺔ ﻟﻠﺒﻴﺾ ،وﺳ ّﻨﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘﻲ أدت اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻮد واﻟﺒﻴﺾ ،وأﻋﻄﺖ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ذﻟﻚ
ﺣ ﺮم ﻓﻴﻪ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮد .وﻫﺬا اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻳﺸﺒﻪ إﻟﻰ ﺣﺪ ﺑﻌﻴﺪ ﻣﺎ
ﻟﻠﺒﻴﺾ ﺣﻖ اﻟﺘﻨﻘﻞ ﺑﺤﺮﻳﺔ ،ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي 
ﺗﻘﻮم ﺑﻪ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺿﺪ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ )ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ وﻣﺴﻴﺤﻴﻴﻦ( ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ واﻟﻘﻄﺎع ﻓﻲ أراﺿﻲ  ،1948ﺑﻞ إن
ﺗﻤﻴﻴﺰﻫﺎ ﺿﺪﻫﻢ ﻛﺎن أﻛﺜﺮ إﺟﺮاﻣﺎً وﺑﺸﺎﻋﺔ واﺳﺘﻔﺰاز ًا ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﺬي ﻳﺤﺪث ﻓﻲ ﺟﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄن
اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻣﺘﺠﺬر ﺑﻴﻦ اﻟﻴﻬﻮد أﻧﻔﺴﻬﻢ )اﻟﺴﻔﺎردﻳﻢ واﻷﺷﻜﻨﺎز( اﻟﻴﻬﻮد اﻟﺸﺮﻗﻴﻴﻦ واﻟﻐﺮﺑﻴﻴﻦ ،إذ ﻳﻨﻈﺮ اﻟﻴﻬﻮد
اﻟﻐﺮﺑﻴﻮن ﺑﻌﺪم اﻟﺜﻘﺔ إﻟﻰ اﻟﻴﻬﻮد اﻟﺸﺮﻗﻴﻴﻦ ،ذوي اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺘﺪﻧﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎً وﺛﻘﺎﻓﻴ ًﺎ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻫﻢ،
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻴﻬﻮد اﻟﻐﺮﺑﻴﻴﻦ.
وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺑﺪأ اﻹﺟﺤﺎف وﻋﺪم اﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻲ اﻟﻜﻴﺎن اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺘﻴﻦ ،ﺑـﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣـﻦ أن اﻟﺤﺮﻛـﺔ
اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ ﻫﻲ ﻓﻲ اﻷﺳﺎس ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻴﻬﻮد اﻟﻐﺮﺑﻴﻴﻦ.
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﺔ :اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻌﻨﺼﺮي ،اﻷﺷﻜﻨﺎز ،اﻟﺴﻔﺎردﻳﻢ ،اﻷﺑﺎرﺗﺎﻳﺪ ،اﻟﻜﺎن اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ،اﻟﺒﺎﻧﺘﻮﺳﺘﺎﻧﺎت.

اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
ﺗُﻌﺪ ﻇﺎﻫﺮة اﻻﺳﺘﻴﻄﺎن ﺷﻜﻼ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﻬﻴﻤﻨﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ ،ﻓﻘﺪ ﺳﻌﻰ اﻟﻐﺮب اﻹﺳﺘﻌﻤﺎري
إﻟﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﺸﻜﻼﺗﻪ ﺑﺘﺼﺪﻳﺮﻫﺎ إﻟﻰ اﻟﺨﺎرج ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺴﻴﻄﺮة اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪرات اﻷﻣﻢ
واﻟﺸﻌﻮب ،وﺳﺮﻗﺔ ﺛﺮواﺗﻬﺎ ،وﻣﻮاردﻫﺎ ،وﺷﻜﻠﺖ اﻟﻈﺎﻫﺮة اﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻧﻴﺔ ﺗﻮﺟﻬﺎ ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ
وﻓﺮة اﻷﻳﺪي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ،وﺗﻔﺎﻗﻢ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ،إذ ﻗﺎﻣﺖ ﻫﻮﻟﻨﺪا ﺛﻢ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ،وﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﺘﺼﺪﻳﺮ
اﻷﻳﺪي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﺘﻌﻄﻠﺔ إﻟﻰ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻟﺘﻮﻃﻴﻨﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،وﺑﺎت ﻫﻨﺎك
 ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻛﻠﻴﺎت اﻵداب ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﺗﺤﺎد اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .2020
*

ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺒﺘﺮا ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن .
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ﻏﻮاﻧﻤﺔ

ﻧﻮﻋﺎن ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر اﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻧﻲ :اﻷول اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر اﻟﻬﺎدف إﻟﻰ اﺳﺘﻐﻼل اﻷرض وﻣﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ
اﻟﺒﺸﺮ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ اﻟﻠﻮﻧﻴﺔ ،واﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﻨﺼﺮي ،ﻛﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،واﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر اﻟﻬﺎدف إﻟﻰ اﺳﺘﻐﻼل اﻷرض دون ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ ،وإﺣﻼل اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ اﻟﻮاﻓﺪ ﻣﺤﻞ اﻟﻌﻨﺼﺮ
اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ اﻷﺻﻠﻲ إﻣﺎ ﺑﺎﻟﻄﺮد وإﻣﺎ ﺑﺎﻹﺑﺎدة .وﺗﻤﺜﻞ دوﻟﺔ اﻻﺣﺘﻼل اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺮؤﻳﺎ اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ
ﺧﻴﺮ ﻧﻤﻮذج ﻟﻬﺬا اﻻﺳﺘﻴﻄﺎن اﻻﺳﺘﻌﻤﺎري ،ورﻏﻢ اﻻﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺒﺮﻳﺔ )إﺳﺮاﺋﻴﻞ( وﻧﻈﺎم
ﺟﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﻨﻈﻮر اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ ،ﻓﺈن اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ أﺛﺒﺘﺖ وﺟﻮد ﻧﻘﺎط
ﺗﻤﺎﺛﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻌﻨﺼﺮي ﺑﻴﻦ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﻨﻮﻋﻴﻦ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻼل اﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻧﻲ.
ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺔ وأﻫﺪاﻓﻬﺎ
إن ﻗﻴﺎم دوﻟﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻻ ﻳﻤﺜﻞ ﻇﺎﻫﺮة ﻳﻬﻮدﻳﺔ ،وإﻧﻤﺎ ﻇﺎﻫﺮة اﺣﺘﻼل اﺳﺘﻴﻄﺎﻧﻲ ،ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم
اﻟﻌﻨﺼﺮي ﻓﻲ ﺟﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ .وﺗﺘﻠﺨﺺ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ أوﺟﻪ اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻻﺣﺘﻼل اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ،وﺑﻴﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﻨﺼﺮي اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب
أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،وﻳﻤﻜﻦ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺎﻟﺴﺆال اﻵﺗﻲ :ﻣﺎ أوﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ
اﻟﺘﺠﺮﺑﺘﻴﻦ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ واﻟﺠﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺔ؟
أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ
ﺗﻜﺘﺴﺐ اﻟﺪراﺳﺔ أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺤﺎوﻟﺘﻬﺎ اﻟﺠﺎدة ﻓﻲ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ أوﺟﻪ اﻟﺘﻤﺎﺛﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺘﻴﻦ
اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺘﻴﻦ :اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ واﻟﺠﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ،وﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ ﺑﻴﻦ أوﺟﻪ اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ اﻟﻌﺪﻳﺪة ،ﺳﻮاء ﻣﻦ
ﺣﻴﺚ اﻟﻨﺸﺄة ،أو اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻧﻲ اﻟﻌﻨﺼﺮي ،أو اﻟﻤﺼﻴﺮ.
أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺔ
ﺗﺴﻌﻰ اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻵﺗﻴﺔ:
 .1ﻣﺎ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ﻟﻼﺣﺘﻼل اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﺿﺪ اﻟﻴﻬﻮد اﻟﺸﺮﻗﻴﻴﻦ؟
 .2ﻣﺎ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ﻟﻼﺣﺘﻼل اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﺿﺪ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ؟
 .3ﻣﺎ أوﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻌﻨﺼﺮي ﻟﻼﺣﺘﻼل اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ،وﻧﻈﺎم ﺟﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ؟
اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
 -1إﺣﺴﺎن اﻟﻜﻴﺎﻟﻲ ،اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ واﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﻨﺼﺮي ﻓﻲ ﺟﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وإﺳﺮاﺋﻴﻞ :دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ .دار
ﻃﻼس ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ،دﻣﺸﻖ1987) ،م(.
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اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺮﺑﺘﻴﻦ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ واﻟﺠﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺔ

ﺗﻨﺎول اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﺒﺪأ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر اﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ؛ ﻓﻘﺪ ﻛﺎن اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﻳﻘﻮم
ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ اﺣﺘﻼل اﻷرض ،وإﺧﻀﺎع ﺷﻌﺒﻬﺎ ،وﻧﻬﺐ ﺛﺮواﺗﻬﺎ ﺑﻘﻮة اﻟﺴﻼح  ...إﻻ أﻧﱠﻪ  -ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ
ذﻟﻚ  -ﻛﺎن ﻳﺒﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﻌﻮب ﻫﺬه اﻟﺒﻼد اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﱠﻨﺖ  -ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ  -ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﻼﻟﻬﺎ.
أﻣﺎ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر اﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻧﻲ ﻓﻬﺪﻓﻪ إﺟﻼء اﻟﺴﻜﺎن ﻋﻦ ﻣﻮﻃﻨﻬﻢ ،ﺳﻮاء أﻛﺎن ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻴﻬﻢ ،أم
ﺑ ﻄﺮدﻫﻢ وﺗﺸﺮﻳﺪﻫﻢ إﻟﻰ ﺑﻼد أﺧﺮى ،ﻟﻴﺤﻞﱠ ﻣﺤﻠّﻬﻢ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮون ﺟﺪد ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﻋﻨﺼﺮﻳﺔ  ...ﺗﻀﺎف
إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي .ﻛﻤﺎ ﻋﻘﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ واﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﻨﺼﺮي ﻓﻲ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ وﺟﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،ﻣﻮﺿﺤﺎً اﻷﺳﺲ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر اﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻧﻲ ﻓﻲ
اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ،واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺘﺸﺎﺑﻬﺔ.
وﻗﺪ أﻓﺪتُ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب ﻓﻲ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﺸﺒﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻴﻦ إﺳﺮاﺋﻴﻞ وﺟﻨﻮب
أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ.
 -2ﻋﺒﺎس إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ،ﻋﻨﺼﺮﻳﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ .ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺰﻳﺘﻮﻧﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت ،ﺑﻴﺮوت2008) ،م(.
ﺗﻨﺎول اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻴﻬﻮد اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ﺿﺪ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻋﺎم )1948م(؛ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺪون -
ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ  -ﻣﻮاﻃﻨﻴﻦ إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﻴﻦ ،إﻻ أن ﻫﺬا ﻻ ﻳﻤﻨﻊ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻋﻨﺼﺮﻳﺘﻬﺎ ﺿﺪ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻲ اﻟﻀﻔﺔ واﻟﻘﻄﺎع ،وﺿﺪ اﻟﻌﺮب واﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص.
وأﻓﺪت ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب؛ ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻌﻨﺼﺮي ﺿﺪ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻲ اﻟﺪاﺧﻞ )1948م(،
وﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻲ اﻟﻀﻔﺔ واﻟﻘﻄﺎع.
 -3ﺣﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﻤﻮﻋﺪ ،اﻷﺑﺎرﺗﻴﺪ اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ .ﻣﻨﺸﻮرات اﺗﺤﺎد اﻟﻜﺘﱠﺎب اﻟﻌﺮب ،دﻣﺸﻖ،
)2001م(.
ﺗﻨﺎول اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﺸﺮوع اﻻﺳﺘﻴﻄﺎن اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ،ﻣﻘﺎرﻧﺎً إﻳﺎه ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرب اﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻧﻴﺔ
اﻷوروﺑﻴﺔ ،ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ :اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ،وﻛﻨﺪا ،وﺟﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،وأﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ .وﺑﻴﻦ أن
ﻫﺬه اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻧﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﺑﻌﺪ ﺣﻤﻼت اﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ ،ﻫﺪﻓﻬﺎ دﻋﻢ اﻻﺳﺘﻴﻄﺎن،
واﺳﺘﻐﻼل اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ .وأﺷﺎر إﻟﻰ أن ﻧﻈﺮة اﻟﺼﻬﻴﻮﻳﻨﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻌﺮب ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
وﻗﻄﺎع ﻏﺰة ،إﻧﻤﺎ ﻫﻲ اﺳﺘﻤﺮار ﻟﻨﻈﺮة اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر اﻷوروﺑﻲ .وأوﺿﺢ أن ﻫﻨﺎك ﺷﺒﻬﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺘﻴﻦ
اﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻧﻴﺘﻴﻦ؛ إذ ﻳﻠﻌﺐ اﻟﻴﻬﻮدي ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ وﻧﻈﻴﺮه ﻓﻲ أوروﺑﺎ اﻟﺪور ﻧﻔﺴﻪ ،اﻟﺬي ﻳﻠﻌﺒﻪ اﻷﺑﻴﺾ
ﻓﻲ ﺟﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وﺿﺪ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ .ﻛﻤﺎ ﺗﻄﺮق إﻟﻰ ﻣﻈﺎﻫﺮه )اﻷﺑﺎرﺗﻴﺪ( ،اﻟﺬي ﻛﺎن ﺳﺎﺋﺪاً ﻓﻲ ﻛﻼ
اﻟﺒﻠ ﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﺰل واﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻜﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت ﻛﺎﻓﺔ ،وﺳﺮد اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﺻﺪرت ﻓﻲ
إﺳﺮاﺋﻴﻞ ،وأوﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﻴﻦ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ.
وأﻓﺪت ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻓﻲ رﺻﺪ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﺸﺒﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﺘﻬﺎ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﺎن اﻷﺻﻠﻴﻴﻦ ﻓﻲ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،وﻣﺎ ﺳ ﻨﱠﺘﻪ دوﻟﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺿﺪ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ.
475

3

Published by Arab Journals Platform, 2020

Association of Arab Universities Journal for Arts ???? ????? ???????? ??????? ??????, Vol. 17 [2020], Iss. 2, Art. 3

ﻏﻮاﻧﻤﺔ

 -4ﺧﻴﺮﻳﺔ ﻗﺎﺳﻤﻴﺔ ،ﻳﻬﻮد اﻟﺒﻼد اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺑﻴﺮوت2015) ،م(.
ﺗﻄﺮﻗﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ ﻳﻬﻮد اﻟﺒﻼد اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،وﻣﺪى ﺗﻘﺒﻠﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ،
اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أدى إﻟﻰ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻌﻨﺼﺮي ﺑﻴﻨﻬﻢ وﺑﻴﻦ اﻟﻴﻬﻮد اﻟﻐﺮﺑﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺎﻻت ،ﻣﺜﻞ:
اﻟﻌﻤﻞ ،واﻹﺳﻜﺎن ،وﺗﻘﻠﻴﺪ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺪوﻟﺔ  ...إﻟﺦ.
وأﻓﺪت ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ،ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻌﻨﺼﺮي ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﺘﻴﻦ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺘﻴﻦ داﺧﻞ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ؛ اﻟﻴﻬﻮد اﻟﺸﺮﻗﻴﻴﻦ )ﻳﻬﻮد اﻟﺒﻼد اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ( ،واﻟﻴﻬﻮد اﻟﻐﺮﺑﻴﻴﻦ )اﻷﺷﻜﻨﺎز(.
 -5ﻛﻤﺎل ﻗﺒﻴﻌﺔ ،اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ واﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﻨﺼﺮي .اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،اﻟﺮﺑﺎط،
)1992م(.
ﺗﻨﺎول اﻟﻜﺘﺎب دراﺳﺎت ﻋﺪة ﻋﻦ اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ؛ ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻣﺖ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺼﻬﻴﻮﻳﻨﺔ ﻣﻨﺬ
ﻧﺸﺄﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻃﺎﻟﺖ اﻟﻌﺮب اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ،واﻟﻴﻬﻮد اﻟﺸﺮﻗﻴﻴﻦ .وﺗﻄﺮق إﻟﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ؛ واﻟﺘﻤﻴﻴﺰ واﻟﻔﺼﻞ :اﻟﻌﻨﺼﺮي ،واﻹﺛﻨﻲ ،واﻟﺤﻀﺎري ،واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ،واﻟﺪﻳﻨﻲ اﻟﻄﺎﺋﻔﻲ  ...اﻟﺘﻲ
ﺗﻤﺎرﺳﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ )اﻷﺷﻜﻨﺎزﻳﺔ( اﻟﻤﺘﻨﻔﱢﺬة ،اﻟﻤﻬﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻴﻬﻮد اﻟﺸﺮﻗﻴﻴﻦ ،واﻟﻴﻬﻮد اﻟﺴﻮد )اﻟﻔﻼﺷﺎ(.
وﻟﻢ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻓﺼﻮل اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ واﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ واﻟﻘﻄﺎع؛
ﻛﻮﻧﻬﻤﺎ ﻻ ﻳﺨﺘﻠﻔﺎن ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ اﻧﺘﻬﺠﺘﻬﺎ واﺗﺒﻌﺘﻬﺎ ﺣﻴﺎل اﻟﻌﺮب اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺘﻲ )،1948
.(1967
وﻗﺪ أﻓﺪت ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب؛ ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﺤﺎﺻﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻴﻬﻮد اﻟﺸﺮﻗﻴﻴﻦ واﻟﻐﺮﺑﻴﻴﻦ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،واﻹﺳﻜﺎن.
ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﺔ
اﻋﺘﻤﺪت اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ واﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ،واﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ أوﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ﻟﻼﺣﺘﻼل اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ،وﻧﻈﺎم ﺟﻨﻮب
أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،وﻓﻘًﺎ ﻟﻤﺎ ورد ﻓﻲ أﻫﺪاف اﻟﺪراﺳﺔ وأﺳﺌﻠﺘﻬﺎ.
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول :اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ
اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ :ﻫﻲ "ﻣﻌﺘﻘﺪات وأﻋﻤﺎل ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ،وﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺑﺎﻃﻠﺔ"؛ ﻣﺆداﻫﺎ أ ن
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﻤﻴﻴﺰﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ،ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ") .(1ﻛﻤﺎ أن اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة وﺿﻌﺖ
ﺗﻌﺮﻳﻔﺎً رﺳﻤﻴﺎً ﻟﻠﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ ،وﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻫﻮ ﻧﺺ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ ) ،(3379اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﺘﺎرﻳﺦ )1975/11/10م( ،وﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن" :اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ
واﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻌﻨﺼﺮي" .أﻳﺪت ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ) (72دوﻟﺔ ،وﻋﺎرﺿﺘﻪ ) (35دوﻟﺔ) .(2وﻗﺪ ﺗﻄﻮر ﻣﻔﻬﻮم
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اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺮﺑﺘﻴﻦ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ واﻟﺠﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺔ

اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ ﺑﻤﺮور اﻷﻋﻮام ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺣﺮﻛﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ اﺳﺘﻴﻄﺎﻧﻴﺔ .وﻳﻌﺪ زﻋﻤﺎؤﻫﺎ وأﺗﺒﺎﻋﻬﺎ أن اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ
اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻴﻬﻮد ،أو اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﻴﻦ ،أو اﻟﻤﻮﺳﻮﻳﻴﻦ ﺷﻌﺐ ﺧﺎﻟﺺ ،ﻣﺘﻔﺮد ﻋﻦ اﻟﺸﻌﻮب ﻣﻦ
ﺣﻮﻟﻪ .وﻳﻄﻤﺤﻮن إﻟﻰ ﺗﻮﻃﻴﺪ دﻋﺎﺋﻤﻪ ،ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎً ﺳﻴﺎﺳﻴﺎً ذا ﺳﻴﺎدة ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ).(3
وﻗﺪ ﻃُﺮﺣﺖ ﺗﺴﺎؤﻻت ﺣﻮل ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻴﻬﻮد ﻋﻨﺼﺮاً واﺣﺪاً؟ وأﺟﺎب ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﺑﺄ ن
اﻟﻴﻬﻮد ﻳﻨﺘﻤﻮن إﻟﻰ أﻣﻢ وﺑﻠﺪان ﻋﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،وأﻛﺜﺮﻫﻢ ﻳﻨﺘﻤﻮن إﻟﻰ أوروﺑﺎ ،ﻓﻬﻞ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ أن
ﻧﻌﺪﻫﻢ ﺷﻌﺒﺎً واﺣﺪاً؟ وﻫﻨﺎ ﻧﺬﻛﺮ ﺑﺄﻧﱠﻪ ﻻ وﺟﻮد ﻟﻠﻴﻬﻮد ﻛﺄﻣﺔ ،وﺷﻌﺐ ،وﺟﻨﺲ .ﻛﻤﺎ أﻧﱠﻪ ﻻ وﺟﻮد
ﻟﻠﻴﻬﻮد ﻛﻬﻮﻳﺔ ﻗﻮﻣﻴﺔ ،أو ﻋﺮﻗﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ إﻧﺴﺎﻧﻲ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻢ ﻟﻴﺴﻮا ﺷﻌﺒﺎً ﻋﺮﻗﻴﺎً ﻳﻬﻮدﻳﺎً،
ﻛﻤﺎ اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺧﺮى ،ﻟﻬﺬا ﺟﺎءت اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ )اﻟﻬﺮﺗﺰﻟﻴﺔ( ﻋﺎم )1897م( ﻟﺘﺆﺳﺲ اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ) ،(4اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻣﻦ أﻫﻢ أﻫﺪاﻓﻬﺎ إﻳﺠﺎد "دوﻟﺔ ﻳﻬﻮدﻳﺔ" ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ.
وﻟﺠﺄ اﻟﻴﻬﻮد إﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت إرﻫﺎﺑﻴﺔ ،وﺗﺼﻔﻴﺎت ﻋﺮﻗﻴﺔ ﺿﺪ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ اﻟﻌﺰل .إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
ﺗﺪﻣﻴﺮﻫﻢ ﻟﻤﺌﺎت اﻟﻘﺮى اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺗﺪﻣﻴﺮاً ﻛﺎﻣﻼً ،وﺗﺮﺣﻴﻞ ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ إﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ :اﻷردن ،وﺳﻮرﻳﺎ،
وﻟﺒﻨﺎن؛ ﺑﻘﻮة اﻟﺴﻼح ،واﻟﺮﻋﺐ ،واﻟﺨﻮف) .(5وﻣﻦ ﺛَﻢ ﺗﻤﻜﱠﻨﻮا ﻣﻦ اﻟﻔﻮز ﺑﺎﻋﺘﺮاف اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
واﻟﺪول اﻟﻜﺒﺮى ﺑﻜﻴﺎﻧﻬﻢ اﻟﻴﻬﻮدي اﻟﺠﺪﻳﺪ ،وداﻓﻌﻮا ﻋﻦ وﺟﻮده ﺑﻘﻮة اﻟﺴﻼح ،اﻟﺬي أﻣﺪﺗﻬﻢ ﺑﻪ
ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ،واﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ .وﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ أﻛﺒﺮ داﻋﻢ ﻟﻬﺬا اﻟﻜﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﻴﺎً
وﻋﺴﻜﺮﻳﺎً ﻋﻠﻰ أرض ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ) .(6وﺗﻤﻜﻨﺖ اﻟﻤﺎﻛﻨﺔ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ  -ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ أوروﺑﺎ،
واﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ  -ﻣﻦ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﻫﺬا اﻟﻮﺟﻮد اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ ﻋﻠﻰ أرض ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
أﺿﻒ إﻟﻰ ذﻟﻚ ،أﻧﻬﻢ ﺗﻤﻜﻨّﻮا ﻣﻦ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻹﻋﻼم ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ،وﺧﻠﻖ
)اﻟﻠﻮﺑﻲ( اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ )اﻵﻳﺒﺎك ،(AIPAC -واﺳﺘﺨﺪﻣﻮا اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻏﻴﺮ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻣﻦ رﺷﻮة ،وﺗﺠﺴﺲ،
وﺷﺮاء ﻟﻠﻀﻤﺎﺋﺮ؛ ﻟﻠﻮﻟﻮج إﻟﻰ أﻋﻤﺎق اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ،وﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻜﻴﺎن اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ ،ودﻋﻤﻪ
ﺳﻴﺎﺳﻴﺎً ،وﻋﺴﻜﺮﻳﺎً ،واﻗﺘﺼﺎدﻳﺎً ،وﻋﻠﻤﻴﺎً  ...إﻟﻰ أن أﺻﺒﺢ ﻫﺬا اﻟﻜﻴﺎن ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ
اﻟﻌﺮﺑﻲ؛ ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ واﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ،وﺗﻬﺪﻳﺪ دول اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﻻ
ﺳﻴﻤﺎ أن اﻟﺒﺘﺮول ﺳﻠﻌﺔ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ أﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ،وﻫﻲ روح اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ).(7
ورﻓﺾ اﻟﻌﺮب ﻫﺬا اﻟﻜﻴﺎن اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ،اﻟﺬي اﺳﺘﻤﺮ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ أﻣﺮﻳﻜﺎ وأوروﺑﺎ،
وﻋﻤﻞ ﺟﺎﻫﺪاً ﻋﻠﻰ ﻫﺰﻳﻤﺔ اﻟﺮوح اﻟﻨﻀﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻌﺮﺑﻲ) .(8واﻋﺘﺮﻓﺖ ﺑﻬﺬا اﻟﻜﻴﺎن رﺳﻤﻴﺎً اﻟﺪول
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻵﺗﻴﺔ) :ﻣﺼﺮ ،واﻷردن ،وﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ( ،وﺑﻬﺬا أﺻﻴﺐ اﻟﻤﺪ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﺑﻨﻜﺴﺔ
ﻛﺒﻴﺮة ،وﻓﻖ ﻣﺎ ﺧﻄﱠﻄﺖ ﻟﻪ أﻣﺮﻳﻜﺎ وإﺳﺮاﺋﻴﻞ.
وﻫﻨﺎ أﺗﺴﺎءل :ﻣﺎ اﻟﺬي ﻓﻌﻠﻪ اﻟﻜﻴﺎن اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ،واﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ،واﻟﻘﺪس ﺑﺎﻟﺬات
ﺑﻌﺪ )أوﺳﻠﻮ(؛ واﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺴﻼم ،واﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻬﺬا اﻟﻜﻴﺎن اﻟﻐﺎﺻﺐ؟ وﻫﻞ أﻋﻤﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
واﻟﻘﺪس ﺿﺪ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻫﻲ أﻋﻤﺎل ﻋﻨﺼﺮﻳﺔ أم ﻻ؟
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ﻏﻮاﻧﻤﺔ

وﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮوف أن اﻟﻜﻴﺎن اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ وﻟﺪ ﻣﻦ رﺣﻢ اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ؛ ﻓﻬﻮ ﺑﺬﻟﻚ ﻳﺠﺴﺪ اﻟﻔﻜﺮ
اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ ذا اﻟﺴﻤﺔ اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ﺑﺎﻣﺘﻴﺎز .ﻓﻬﺬا اﻟﻜﻴﺎن ﻳﻤﺜﱢﻞ أﻧﻤﻮذﺟﺎً ﻟﻠﺪوﻟﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﻨﺼﺮي
ﺳﻴﺎﺳﻴﺎً ،واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎً ،وﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎً .ﻓﺎﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ﺗﺘﺠﻠﱠﻰ ﻓﻲ ﻛﺘﺒﻬﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻣﺜﻞ )اﻟﻬﺎﻻﺧﺎه ،(Halakha-
اﻟﺬي ﻳﺪﻋﻮ إﻟﻰ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻴﻬﻮدي وﻏﻴﺮ اﻟﻴﻬﻮدي .ﻛﻤﺎ أن ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻫﺬا اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺗﻤﺜﱠﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮة
ﺑﻤﺎ ذﻛﺮه آﺑﺎء اﻟﺼﻬﺎﻳﻨﺔ ﺑﻴﻦ اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﺪﻳﻨﻲ ،واﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﻘﻮﻣﻲ .ووﺻﻒ ﻟﻠﻴﻬﻮدﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮﻣﻴﺔ واﻟﺪﻳﻦ
ﻓﻲ آن واﺣﺪ .ﻟﺬﻟﻚ ،ﻓﺈن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺳﺘﻴﻄﺎن ﻓﻲ أرض ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ،ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ
ﺗﺪﻋﻲ أن ﻟﻬﺎ ﺣﻘﺎً دﻳﻨﻴﺎً وﺗﺎرﻳﺨﻴﺎً).(9
وﺗﻬﺪف اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ إﻟﻰ ﺟﻌﻞ ﻛﻞ ﻳﻬﻮدي ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺎً ،وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﻜﻮن ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻗﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻴﻬﻮد ،ﺧﺎﺻﺔ
وأن ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻻ ﺗﻨﻔﻚ ﻋﻦ اﻟﺪﻳﺎﻧﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ .ﻓﺎﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﻴﻬﻮدﻳﺔ ،وﻫﻲ اﻟﺼﻴﻐﺔ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺪﻳﺎﻧﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ.
ﻛﻤﺎ أن اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ﻫﻲ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺪﻳﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ ،وﻫﺬا ﻣﺎ ذﻛﺮه )ﻣﻮﺳﺲ ﻫﺲ Moses -

 (Hessﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ :روﻣﺎ واﻟﻘﺪس ) ،(Rome and Jerusalemﺣﻴﺚ ﻳﺮى" :أن اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻴﻬﻮدي ﻫﻮ
اﻟﻤﺒﺮر ﻟﻮﻻدة اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ،وأن اﻟﻤﻌﺘﻘﺪات اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ﻫﻲ  -ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺷﻲء  -ﻋﻘﺎﺋﺪ ﻗﻮﻣﻴﺔ
وﻃﻨﻴﺔ ،وﻛُﻞﱡ ﻣﻦ ﻳﺪﻳﻦ ﺑﻬﺎ ﻫﻮ ﻗﻮﻣﻲ وﻃﻨﻲ")  .(10وﻓﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ اﻟﺜﺎﻣﻦ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ،اﻟﺬي
ﻋﻘﺪ ﻓﻲ اﻟﻘﺪس اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ،أﻋﻠﻦ )ﻣﻨﺎﺣﻴﻢ ﺑﻴﻐﻦ( أﻧﱠﻪ" :ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ وﺑﻴﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﻓﻲ
اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ") (11؛ وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺈن اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ ﻫﻲ اﺗﺠﺎه ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻳﺘﱠﺴﻢ ﺑﺎﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ،ﺟﺮى ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ أرض
اﻟﻮاﻗﻊ ،ﻃﺎﻟﻤﺎ أن اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ ﺗُﺮﻛﱢﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻴﻬﻮدي ،اﻟﺬي ﻳﺮوج ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺑـ )ﺷﻌﺐ اﻟﻠﻪ اﻟﻤﺨﺘﺎر(،
وأﻧﱠﻪ ذو دم ﻧﻘﻲ؛ ﻓﻜﺎن ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻌﻨﺼﺮي اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ أﻧّﻬﺎ اﻷداة
اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺿﺪ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ.
وﻫﻨﺎ أﻃﺮح اﻟﺘﺴﺎؤل اﻵﺗﻲ :ﻫﻞ ﻳﻨﺪرج ﻣﺎ ﻳﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﻜﻴﺎن اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺿﺪ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﺗﺤﺖ ﻣﺴﻤﻰ )اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ(؟ وﻫﻞ ﻫﻨﺎك ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﺠﺮي ﻓﻲ ﺟﻨﻮب
أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،أم أﻧﻪ ﺗﺠﺎوز )اﻷﺑﺎرﺗﺎﻳﺪ()  (12ﻓﻲ أﻓﻌﺎﻟﻪ وﻣﻤﺎرﺳﺎﺗﻪ ﺿﺪ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ،ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺳﻘﻮط
أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻌﻨﺼﺮي ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ )أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ اﻟﻨﺎزﻳﺔ ،أﻣﺮﻳﻜﺎ ﺿﺪ اﻟﻬﻨﻮد اﻟﺤﻤﺮ وﺿﺪ اﻟﺴﻮد،
واﻷﺑﺎرﺗﺎﻳﺪ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ(؟
وﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أن ﻫﺬا اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻌﻨﺼﺮي اﻟﺬي ﺗﻤﺎرﺳﻪ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺿﺪ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻃﺎل
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻹﺳﺮاﺋﻠﻲ ﻧﻔﺴﻪ؛ ﻓﻬﻨﺎك اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ )اﻷﺷﻜﻨﺎز( و)اﻟﺴﻔﺎردﻳﻢ(؛ أي ﺑﻴﻦ اﻟﻴﻬﻮد اﻟﻐﺮﺑﻴﻴﻦ
واﻟﺸﺮﻗﻴﻴﻦ ،ﻣﻊ اﻻﻧﺘﺒﺎه إﻟﻰ أن اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﻟﻌﺮب ﻣﻘﺼﻮد ،وﺑﺸﻜﻞ إرادي؛ ﻷﻧﻪ ﻧﺎﺑﻊ ﻣﻦ
اﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻌﻨﺼﺮي ﺿﺪ ﻛﻞﱢ ﻣﻦ ﻫﻮ ﻏﻴﺮ ﻳﻬﻮدي )ﻛﻤﺎ أﺳﻠﻔﻨﺎ(.
ﻛﻤﺎ أن اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻴﻬﻮد أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻣﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ؛ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم اﻟﺘﺠﺎﻧﺲ اﻟﻌﺮﻗﻲ
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اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺮﺑﺘﻴﻦ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ واﻟﺠﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺔ

ﺑﻴﻨﻬﻢ .وﺑﺨﺎﺻ ﺔ أن اﻟﻴﻬﻮد اﻟﻐﺮﺑﻴﻴﻦ )اﻷﺷﻜﻨﺎز( ،ﺗﺒﺮز ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻓﻜﺮة اﻟﺘﻔﻮق اﻟﻌﺮﻗﻲ اﻟﻤﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ
اﻷوروﺑﻴﻴﻦ ﺑﻮﺻﻔﻬﻢ أرﻗﻰ اﻷﺟﻨﺎس؛ أي ﺗﻔﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻷﺑﻴﺾ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺴﺎن اﻷﺳﻮد ﻓﻲ ﻛﻞ
ﺷﻲء)  .(13وﺗﻔﻴﺪ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻴﻬﻮد اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺤﺪرون ﻣﻦ أﺻﻮل ﻏﺮﺑﻴﺔ أﻣﺮﻳﻜﻴﺔ وأوروﺑﻴﺔ ،أن
)اﻷﺷﻜﻨﺎز( ﻳﺸﻜﱢﻠﻮن ﻧﺤﻮ ) (%40ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻴﻬﻮد ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪدﻫﻢ ﻧﺤﻮ )(5.7
ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻬﻮدﻳﻦ ،ﺑﺤﺴﺐ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﺎم )2010م( .ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻴﻬﻮد اﻟﺸﺮﻗﻴﻴﻦ ،اﻟﺬﻳﻦ
ﻳﻨﺤﺪرون ﻣﻦ أﺻﻮل أﻓﺮﻳﻘﻴﺔ وآﺳﻴﻮﻳﺔ ﺑﻠﻐﺖ ) (%36ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺴﻜﺎن .وأدت ﻫﺠﺮة ﻳﻬﻮد
)اﻟﺴﻮﻓﻴﻴﺖ( إﻟﻰ اﻟﻜﻴﺎن اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﺗﺴﻌﻴﻨﻴ ﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ إﻟﻰ ﺗﻔﻮق ﻧﺴﺒﻲ ﻟﻠﻴﻬﻮد )اﻷﺷﻜﻨﺎز(؛
ﺣﻴﺚ ارﺗﻔﻌﺖ ﻧﺴﺒﺘﻬﻢ إﻟﻰ) ،(%96.3ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺷﻜّﻞ ﻓﻴﻪ اﻟﻴﻬﻮد اﻟﺸﺮﻗﻴﻮن ﺗﺮاﺟﻌﺎً؛ إذ
اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻧﺴﺒﺘﻬﻢ إﻟﻰ).(14 )(%3.7
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻜﻴﺎن اﻹﺳﺮاﺋﻠﻲ اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ﺿﺪ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻪ اﻟﻴﻬﻮد )اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﻴﻦ(
أوﻻً :اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﻟﻴﻬﻮد اﻟﺸﺮﻗﻴﻴﻦ:
إن ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮوف أن ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ أﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻇﻬﺮت ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻴﻬﻮدي اﻷوروﺑﻲ،
وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﻬﻲ )أﺷﻜﻨﺎزﻳﺔ(؛ أي ﻏﺮﺑﻴﺔ .ورأت ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺣﺎﺟﺰاً ﺣﻀﺎرﻳﺎً
أﻣﺎم )اﻟﺒﺮﺑﺮﻳﺔ اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ( ،وﻣﻬﻤﺘﻬﺎ ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﺤﺪود اﻟﺤﻀﺎرﻳﺔ ﻷوروﺑﺎ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ اﻟﻔﺮات .وﻟﻤﺎ ﻛﺎن
اﻟﻴﻬﻮد اﻟﺸﺮﻗﻴﻮن ﺟﺰءاً ﻣﻦ داﺋﺮة اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﺒﺮﺑﺮﻳﺔ ،ﻓﺈن اﻟﻨﻈﺮة اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ )اﻷﺷﻜﻨﺎزﻳﺔ( ،ﻟﻢ ﺗﺨﺘﻠﻒ
ﻛﺜﻴﺮاً ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻧﻈﺮوا ﺑﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻌﺮب وﺣﻀﺎرﺗﻬﻢ؛ ﻓﻬﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻮر اﻟﻐﺮﺑﻲ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎري،
وإﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺗﻤﺎرس ا ﻟﺘﻔﺮﻗﺔ اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ﺿﺪ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻫﻮ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻷﺻﻮل اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ )اﻷﺷﻜﻨﺎزﻳﺔ() .(15
وﻳﺒﺮز اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻌﻨﺼﺮي ﺿﺪ اﻟﻴﻬﻮد اﻟﺸﺮﻗﻴﻴﻦ )اﻟﺴﻔﺎردﻳﻢ( ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻨﺬ
ﻫﺠﺮﺗﻬﻢ ،وﺗﻮﻃﻴﻨﻬﻢ داﺧﻞ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ واﻧﺘﻬﺎء ﺑﺎﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﻲ ﺗُﺴﻨَﺪ إﻟﻴﻬﻢ)  .(16ﻓﻬﻨﺎك
ﺷﻮاﻫﺪ وﻇﻮاﻫﺮ ﺗﺒﻴﻦ اﻟ ﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﺬي ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻪ اﻟﻴﻬﻮد اﻟﺸﺮﻗﻴﻮن ،ﻓﻬﻲ ﺗﻌﻜﺲ ﻧﻈﺮة اﻻﺳﺘﻌﻼء
واﻻزدراء ﺗﺠﺎﻫﻬﻢ ،وﺑ ﺨﺎﺻﺔ أن اﻟﻴﻬﻮد اﻟﻐﺮﺑﻴﻴﻦ )اﻷﺷﻜﻨﺎز( ﻳﻨﻈﺮون إﻟﻰ اﻟﻴﻬﻮد اﻟﺸﺮﻗﻴﻴﻦ
)اﻟﺴﻔﺎردﻳﻢ( ﻋﻠﻰ أﻧﻬﻢ )ﺟﻴﻞ اﻟﺼﺤﺮاء(؛ ﻟﺬا أﺧﺬوا ﻳﻔﺮﺿﻮن ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺘﺄﻗﻠﻢ داﺧﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﻴﻬﻮدي )اﻷﺷﻜﻨﺎزي( ،واﻟﺘﺨﻠُّﺺ ﻣﻦ أﺳﻠﻮب ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ،وﻋﺎداﺗﻬﻢ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ،واﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﺎؤوا
ﺑﻬﺎ)  .(17وﻫﺬا ﻣﺎ أﻛﱠﺪه )ﺑﻦ ﻏﻮرﻳﻮن( رﺋﻴﺲ أول ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻹﺳﺮاﺋﻴﻞ؛ ﺑﻘﻮﻟﻪ" :ﻧﺮﻳﺪ أن ﻳﺘﺨﺮج ﻣﻦ
اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻴﻤﻨﻴﻴﻦ ﻗﺎدة ﺟﻴﺶ ﻣﺜﻞ )اﻷﺷﻜﻨﺎز( .ﻧﺮﻳﺪ أن ﻧﻤﺴﺢ ﻛﻞ ﻓﺎرق ،أو ﺗﺒﺎﻳﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ وﺑﻴﻦ اﻟﻴﻬﻮد
اﻵﺧﺮﻳﻦ .ﻻ ﻧﺮﻳﺪ أن ﻳﺒﻘﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺮأة ،واﻟﻮﻟﺪ ،واﻟﺒﻨﺖ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ  ...إن اﻟﻴﻬﻮدي
اﻟﻴﻤﻨﻲ ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻫﻮ ﻳﻬﻮدي ،وﻧﺮﻳﺪ أن ﻧُﺤﻮﻟﻪ ﻗﺪر اﻟﻤﺴﺘﻄﺎع ،وﺑﺎﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻣﻦ ﻳﻤﻨﻲ إﻟﻰ
ﻳﻬﻮدي ،ﻳﻨﺴﻰ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي ﻗﺪِم ﻣﻨﻪ ،ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻧﺴﻴﺖُ أﻧﺎ أﺻﻠﻲ اﻟﺒﻮﻟﻨﺪي") .(18
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ﻏﻮاﻧﻤﺔ

واﺟﻪ ﻫﺬا اﻟﺪﻣﺞ ﺑﻴﻦ اﻟﻔﺌﺘﻴﻦ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻛﺜﻴﺮة ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ أن ﻗِﺴﻤﺎً ﻛﺒﻴﺮاً ﻣﻦ اﻟﻴﻬﻮد اﻟﺸﺮﻗﻴﻴﻦ
ﻛﺎﻧﻮا ﻣﺤﺎﻓﻈﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ .ﻛﻤﺎ أن ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻌﻠﱢﻤﺔ وﻳﻨﻘﺼﻬﻢ اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﻟﻤﻬﻨﻲ .ﺛﻢ إن
اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﻏﺮﻳﺒﺔ ﻋﻦ ﺑﻴﺌﺘﻬﻢ وﺛﻘﺎﻓﺘﻬﻢ .ﻓﻬﺬا اﻻﺧﺘﻼف اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻔﺌﺘﻴﻦ أدى إﻟﻰ وﺟﻮد
اﺧﺘﻼف وﺗﺒﺎﻳﻦ ﻃﺒﻘﻲ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ،وﺑﺨﺎﺻﺔ أن اﻟﻐﺮﺑﻴﻴﻦ ﺗﻘﻠﱠﺪوا اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻤﻬﻤﺔ داﺧﻞ اﻟﻜﻴﺎن
اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ،واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،وأﺻﺒﺤﻮا ﻣﻦ ﺻﺎﻧﻌﻲ اﻟﻘﺮار .أﻣﺎ اﻟﺸﺮﻗﻴﻮن،
ﻓﻠﻢ ﻳﺘﻤﺘﱠﻌﻮا ﺑﻬﺬه اﻷﻣﻮر ،واﺳﺘﻠﻤﻮا اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺪﻧﻴﺎ ،واﻟﻌﺎدﻳﺔ داﺧﻞ اﻟﻜﻴﺎن) .(19
 -1اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﺴﻜﻦ:
ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻮﻃﻴﻦ اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ اﻟﻴﻬﻮد اﻟﺸﺮﻗﻴﻴﻦ ﻣﻦ أﺻﻌﺐ اﻷﻣﻮر ،اﻟﺘﻲ واﺟﻬﻬﺎ اﻟﻜﻴﺎن
اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ،وﺑﺨﺎﺻﺔ أن اﻟﻘﺎدة ﻣﻦ اﻟﻴﻬﻮد )اﻷﺷﻜﻨﺎز( ﻛﺎﻧﻮا ﻓﻲ ﻣﺼﺎف اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ؛ ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻣﺖ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ واﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ﺑﺘﻮﻃﻴﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﺑﻴﻮت اﻟﻌﺮب اﻟﺘﻲ ﻃﺮدوﻫﻢ ﻣﻨﻬﺎ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
ﻣﻌﺴﻜﺮات اﻻﺳﺘﻴﻌﺎب ،واﻹﺳﻜﺎن اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ)  .(20ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة اﻟﺨﻤﺴﻴﻨﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ،
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﺪأت ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﻤﺨﻄﱠﻂ ﻟﻬﺎ ،وﺳﺎرت ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺣﻠﺘﻴﻦ :اﻷوﻟﻰ ﺑﻨﺎء ﺿﻮاح
ﺳﻜﻨﻴﺔ ﻗﺮب اﻟﻤﺪن اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ،واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ إﻧﺸﺎء ﻗﺮى ﺗﻄﻮﻳﺮ وﻣﺴﺘﻮﻃﻨﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﺋﻴﺔ .وﻣﻦ
ﻫﻨﺎ ﺑﺪأت ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﻌﺮﻗﻲ .ﻓﺎﻟﻴﻬﻮد اﻟﻐﺮﺑﻴﻮن ﻳﺴﻜﻨﻮن اﻟﻀﻮاﺣﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪة ،وﻳﻤﻨﺤﻮن
ﻗﺮوﺿﺎً ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ .أﻣﺎ اﻟﻴﻬﻮد اﻟﺸﺮﻗﻴﻮن؛ ﻓﻴﻘﻄﻨﻮن ﻗﺮى اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ،واﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎت اﻟﻨﺎﺋﻴﺔ ،واﻟﺤﺪودﻳﺔ،
وﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻨﻘﺐ؛ ﻟﻴﻜﻮﻧﻮا ﺳﻴﺎﺟﺎً واﻗﻴﺎً ﻹﺳﺮاﺋﻴﻞ أﻣﺎم ﻫﺠﻤﺎت اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .واﺳﺘﻮﻃﻦ ﺟﺰء
ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻮت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻬﺠﻮرة ،أو اﻟﺘﻲ ﻃَﺮدوا ﻣﻨﻬﺎ ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ أﺛﻨﺎء ﺣﺮب )1948م() .(21
وﺑﻬﺬا ﻳﻜﻮن اﻟﻴﻬﻮد اﻟﺸﺮﻗﻴﻮن ﻗﺪ ﺳﻜﻨﻮا ﻓﻲ أﺣﻴﺎء وﻣﺴﺘﻮﻃﻨﺎت ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺳﻜﻨﻬﺎ )اﻷﺷﻜﻨﺎز( .ﻛﻤﺎ أن ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﺸﻘﻖ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻟﻠﻴﻬﻮد اﻟﺸﺮﻗﻴﻴﻦ ﺗُﻘﺪر ﺑـ )42م ،(2وﻻ
ﻳﻤﻠﻜﻮﻧﻬﺎ .وﻣﻨﺬ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة ،ﻓﺈن اﻟﻴﻬﻮد اﻟﺸﺮﻗﻴﻴﻦ )اﻟﺴﻔﺎردﻳﻢ( ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻇﺮوﻓﺎً ﺳﻜﻨﻴﺔ ﺻﻌﺒﺔ ،إﻟﻰ
ﺟﺎﻧﺐ أﻧﻬﻢ ﻻ ﻳﻤﺘﻠﻜﻮن ﻫﺬه اﻟﺸﻘﻖ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ،إﻻ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺴﻜﻦ اﻟﻌﺎم )ﺣﻘﻮق
اﻟﺘﻤﻠﱡﻚ( ،اﻟﺬي أﻗﺮﺗﻪ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﻋﺎم )2000م()  .(22وﻫﻜﺬا ،ﻓﺈن أﻓﻀﻞ ﻣﺆﺷﺮ ﻟﻔﺤﺺ اﻟﻔﺠﻮات ﻓﻲ
اﻟﺴﻜﻦ ﺑﻴﻦ )اﻟﺴﻔﺎردﻳﻢ( و)اﻷﺷﻜﻨﺎز( ﻫﻮ :ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴﻜﻦ ،واﻟﻜﺜﺎﻓﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ،وﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﻠﻚ،
واﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ)  . (23وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻈﺮوف اﻟﺴﻜﻦ اﻟﺼﻌﺒﺔ ﻟﻠﻴﻬﻮد اﻟﺸﺮﻗﻴﻴﻦ ،ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ،
ﻇﻬﻮر اﻷﺣﻴﺎء اﻟﻔﻘﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﺪن ،اﻟﺘﻲ ﺻﻨﱢﻔﺖ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺑﺆر ﺳﺨﻂ ﻷﺑﻨﺎء اﻟﻴﻬﻮد اﻟﺸﺮﻗﻴﻴﻦ .وﺗﻘﻊ
ﻫﺬه اﻷﺣﻴﺎء ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﺿﻮاﺣﻲ اﻟﻴﻬﻮد اﻟﻐﺮﺑﻴﻴﻦ ،ذات اﻟﺒﻨﺎء اﻷﻛﺜﺮ ﺟﻤﺎﻻً .ﻣﻤﺎ ﻛﺎن ﻟﻪ أﺛﺮ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ
ﻧﻘﻤﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻴﻬﻮد اﻟﻐﺮﺑﻴﻴﻦ ،وﺑﺨﺎﺻﺔ أن اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ اﻟﺠﺪد ﻣﻦ اﻟﻐﺮﺑﻴﻴﻦ واﻟﻘﺎدﻣﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻐﺮب،
ﻳﺤﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻛﻦ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ،ﻓﻮر وﺻﻮﻟﻬﻢ إﻟﻰ اﻟﻜﻴﺎن اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ .ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أن اﻟﻴﻬﻮدي اﻟﻘﺎدم
ﻣﻦ اﻟﻤﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻲ اﻷﺣﻴﺎء اﻟﻔﻘﻴﺮة ،وﻣﺎ زال ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات) .(24
480
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اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺮﺑﺘﻴﻦ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ واﻟﺠﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺔ

وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ،أﺻﺒﺤﺖ ﻫﺬه اﻷﺣﻴﺎء ﺑﺆرا ﻟﻠﻤﻌﻀﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗُﺠﺴﺪ ﺳﺨﻂ اﻟﻴﻬﻮد
اﻟﺸﺮﻗﻴﻴﻦ وأوﺿﺎﻋﻬﻢ اﻟﻤﺘﺮدﻳﺔ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺳﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ،ﻣﺜﻞ:
ﻫﺮوب اﻷﺑﻨﺎء ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺖ ،واﻟﺘﻔﻜﻚ اﻷﺳﺮي ،واﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺪرات ،واﻟﺨﻤﻮر ،وﻧﻤﻮ ﺑﺆر اﻟﻌﺼﺎﺑﺎت
اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻄﻮ وﺗﻨﻬﺐ ،وﻫﻮ ﻣﺎ أدى إﻟﻰ زﻳﺎدة ﻣﻌﺪل اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻴﻬﻮد اﻟﺸﺮﻗﻴﻴﻦ إﻟﻰ أن ﺑﻠﻎ ﺛﻼﺛﺔ
أﺿﻌﺎف ﻣﻌﺪﻟﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﻴﻬﻮد اﻟﻐﺮﺑﻴﻴﻦ ) .(25
إن ﻫﺬا اﻟﺘﻮزﻳﻊ ا ﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ اﻟﻤﺘﺤﻴﺰ واﻟﺘﻤﻴﻴﺰي ،اﻟﺬي ﺟﺮى ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﻋﻨﺼﺮﻳﺔ )ﻋﺮﻗﻴﺔ( ،ﻛﺎﻧﺖ
ﻧﺘﻴﺠﺘﻪ ﺷﻌﻮر ﺑﺎﻻﺿﻄﻬﺎد ،ﺗﻮﻟﱠﺪ ﻟﺪى اﻟﻴﻬﻮد اﻟﺸﺮﻗﻴﻴﻦ )اﻟﺴﻔﺎردﻳﻢ( ،وأﻧﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺘﺪن.
وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ،ﺛﺎر اﻟﻴﻬﻮد )اﻟﺴﻔﺎردﻳﻢ( ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ،وﻇﻬﺮت ﺣﺮﻛﺔ ﺗﺮﻓﺾ اﻟﻼﻣﺴﺎواة
اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﺗﺤﺖ اﺳﻢ )اﻟﻔﻬﻮد اﻟﺴﻮد( ،ﺳﻨﺔ )1971م( .وﺗﻔﺎﻗﻢ ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ ﺑﻌﺪ ﻫﺠﺮة ﻳﻬﻮد
اﻟﺴﻮﻓﻴﻴﺖ إﻟﻰ داﺧﻞ اﻟﻜﻴﺎن) .(26
 -2اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ:
ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺣﻆﱡ اﻟﻴﻬﻮد اﻟﺸﺮﻗﻴﻴﻦ ﺑﺄﻓﻀﻞ ﻓﻲ أوﺿﺎع ﻣﺴﺎﻛﻨﻬﻢ؛ إذ إن ﻧﺴﺒﺔ اﻷﻣﻴﺔ ﻓﻲ ازدﻳﺎد ،ﻣﻤﻦ
ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ،وﺗُﻘﺪر ﺑﺄرﺑﻌﺔ أﻋﻮام وﺣﺴﺐ .وﻗﺪ أدى ذﻟﻚ إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع اﻟﻨﺴﺒﺔ
ﺑﻤﻘﺪار اﻟﺜﻠﺚ ﻋﻨﺪ اﻟﻴﻬﻮد اﻟﺸﺮﻗﻴﻦ )اﻟﺴﻔﺎردﻳﻢ( ،ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ أﻧﱠﻬﺎ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ اﻟﺴﺪس ﺑﻴﻦ ﻛﺎﻓﺔ
اﻟﻴﻬﻮد ﻓﻲ اﻟﻜﻴﺎن اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ)  .(27وﺗﺒﻴﻦ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ  -ﺗﻌﻮد إﻟﻰ ﻋﺎم )2000م(  -ﻓﺎرﻗﺎً ﻛﺒﻴﺮاً ﺑﻴﻦ
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻼب اﻟﺸﺮﻗﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻐﺮﺑﻴﻴﻦ .وﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻔﺠﻮة ،وأن
ﺗﺠﺎوزﻫﺎ ﺑﺎت ﻣﺴﺘﺤﻴﻼً؛ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻤﺘﺄﺻﻞ ﺿﺪ اﻟﺸﺮﻗﻴﻴﻦ .وﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﻫﺬا أن اﻟﻤﺪارس ﻓﻲ
أﺣﻴﺎء اﻟﻴﻬﻮد اﻟﻐﺮﺑﻴﻴﻦ ﻣﺘﻤﺪﻧﺔ ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺒﺮ ،وﻣﺪرﺳﻮﻫﺎ أﻓﻀﻞ ،وﺑﺨﺎﺻﺔ أﻧﱠﻬﻢ ﻳﻤﺘﺎزون ﺑﻤﺴﺘﻮى
ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ أرﻓﻊ .ﻛﻤﺎ أن ﻛﻔﺎءة ﻣﻌﻠﻤﻲ اﻟﻴﻬﻮد اﻟﺸﺮﻗﻴﻴﻦ أﻗﻞ) .(28
ﻫﺬا إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ )اﻟﺒﺠﺮوت (AL- bgrot؛ أي ﺷﻬﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺗﺆﻛﺪ أ ن
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻴﻠﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻴﻬﻮد اﻟﻐﺮﺑﻴﻴﻦ )اﻷﺷﻜﻨﺎز( أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻗﻴﻴﻦ )اﻟﺴﻔﺎردﻳﻢ( ﺑﺤﻮاﻟﻲ
) (%17ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻐﺮﺑﻴﻴﻦ)  .(29ﻛﻤﺎ أن وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬ ﺎ ﺗﻬﺘﻢ ﺑﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻴﻬﻮد اﻟﻐﺮﺑﻴﻴﻦ،
ﻓﻌﻨﺪ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ  -ﺧﺎﺻﺔ ﻛﺘﺐ اﻟﻘﺮاءة واﻟﺘﺎرﻳﺦ  -ﻧﺠﺪ أﻧﱠﻬﺎ ﻛﺘﺐ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﺮاث
اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﺗﺮاث اﻟﺸﺮﻗﻴﻴﻦ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ)  .(30وﻫﻨﺎك ﺳﻴﺎﺳﺔ
ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻄﻼب؛ إذ إن اﻟﻄﻼب اﻟﺸﺮﻗﻴﻴﻦ ﻳﻮﺟﻬﻮن إﻟﻰ اﻟﻤﺪارس
اﻟﺰراﻋﻴﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ .أﻣﺎ اﻟﻴﻬﻮد اﻟﻐﺮﺑﻴﻮن ﻓﻴﻮﺟﻬﻮن إﻟﻰ اﻟﺪراﺳﺔ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ .وﻣﻌﻨﻰ ﻫﺬا أن اﻟﻴﻬﻮد
اﻟﺸﺮﻗﻴﻴﻦ ﻳﻤﻨﻌﻮن ﻣﻦ اﺳﺘﻜﻤﺎل دراﺳﺎﺗﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت واﻟﻤﻌﺎﻫﺪ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ وﺧﺎرﺟﻬﺎ) .(31
وأﺧﻴﺮاً ﻳﺒﻴﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻘﺎﺋﻢ داﺧﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ أن ﻫﺬه اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت اﻹﺛﻨﻴﺔ ﻳﻌﻮد ﺳﺒﺒﻬﺎ إﻟﻰ
اﻟﻘﻴﺎدات اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺎف ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻜﻴﺎن اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ أن ﻧﺴﺒﺔ ﺳﻜﺎن
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ﻏﻮاﻧﻤﺔ

اﻟﻴﻬﻮد اﻟﺸﺮﻗﻴﻴﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻐﺮﺑﻴﻴﻦ؛ أي أن إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺳﺘﺼﺒﺢ إﺣﺪى دول اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ؛ إذا
ﺣﺼﻠﺖ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺑﻴﻦ إﺳﺮاﺋﻴﻞ واﻟﻌﺮب .وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﻀﻌﻒ اﻟﺼﻠﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ وﺑﻴﻦ اﻟﺪول اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ،وﺗﻔﻘﺪ
ﻃﺎﺑﻌﻬﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻐﺮﺑﻲ ،وﺗﺼﺒﺢ ذات ﻃﺎﺑﻊ ﻻ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻛﺜﻴﺮاً ﻋﻦ ﺟﻴﺮاﻧﻬﺎ اﻟﻌﺮب .وﻫﺬا ﺑﺪوره ﻳﻌﻴﻖ
اﻟﻬﺠﺮة اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﺮب إﻟﻰ داﺧﻞ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ،ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄن اﻟﻌﺪد اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻴﻬﻮد اﻟﻐﺮﺑﻴﻴﻦ ﻣﺎ زاﻟﻮا
ﻓﻲ أﻣﺮﻳﻜﺎ) .(32
 -3اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ:
إن ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻮﻃﻴﻦ اﻟﻴﻬﻮد اﻟﺸﺮﻗﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﺮى ،وﻣﺪن ﺣﺪودﻳﺔ ،وﻫﺎﻣﺸﻴﺔ ﻧﺎﺋﻴﺔ ،ﻟﻬﺎ أﺛﺮ ﻛﺒﻴﺮ
وﻣﻠﻤﻮس ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻞ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺤﻴﺎة ،ﻣﺜﻞ :اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،واﻟﻌﻤﻞ ،واﻟﺘﻘﺪم ﻓﻲ اﻟﺴﻠﱠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
واﻟﻄﺒﻘﻲ؛ ﻓﺎﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗُﺤﺪد اﻟﺮاﺗﺐ ،ﻣﺜﻞ :اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،وﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ ،واﻟﻔﺮع
اﻻﻗﺘﺼﺎدي ،ﻟﻢ ﺗُﻮﺿﺢ اﻟﻔﺮق اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﻴﻦ )اﻷﺷﻜﻨﺎز( واﻟﺸﺮﻗﻴﻴﻦ؛ ﻷن ﻫﻨﺎك ﻋﻮاﻣﻞ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻴﺔ وﻏﻴﺮ
ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ،ﺗﺘﻤﺜﱠﻞ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻌﻨﺼﺮي ،اﻟﺘﻲ ﺟﻌﻠﺖ دﺧﻞ اﻟﻴﻬﻮدي اﻟﺸﺮﻗﻲ أﻗﻞ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ
ﻣﺘﻮﺳﻂ دﺧﻞ اﻟﻴﻬﻮدي اﻟﻐﺮﺑﻲ .ﻓﻔﻲ ﻋﺎم )1991م( ﻛﺎن دﺧﻞ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮد إﻟﻰ أﺻﻮل ﺷﺮﻗﻴﺔ
ﻳﺴﺎوي ) (%85.5ﻣﻦ دﺧﻞ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ .ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎن دﺧﻞ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻐﺮﺑﻴﻴﻦ ﻳﺴﺎوي
) (%69.6ﻣﻦ دﺧﻞ اﻟﻔﺮد اﻟﺸﺮﻗﻲ)  .(33وﻳﻈﻬﺮ ذﻟﻚ ﺟﻠﻴﺎً ﻣﻦ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﺎم )1994م(؛ إذ ﻧﺮى
ﻣﻌﻴﺎر اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﻌﺮﻗﻲ اﻟﻤﺤﺪد اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺪﺧﻞ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ،ﻓﻬﻨﺎك اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ أﺟﻮر
اﻟﻌﻤﺎ ل اﻟﺸﺮﻗﻴﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﻐﺮﺑﻴﻴﻦ ،وﻳﻨﻄﺒﻖ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﺬﻛﻮر واﻹﻧﺎث ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻗﻴﻴﻦ) .(34
وﺗُﺒﻴﻦ اﻟﺪراﺳﺎت ﺗﺪﻧﱢﻲ أﺟﻮر اﻟﻴﻬﻮد اﻟﺸﺮﻗﻴﻴﻦ ﻋﺎم )1975م( ،وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﱠﻪ ارﺗﻔﻊ
ﺑﻨﺴﺒﺔ) (%37ﻋﺎم )1992م( ،ﻓﺈن أﺟﺮ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻴﻬﻮدي اﻟﺸﺮﻗﻲ أﻗﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ ) (%68ﻋﻦ أﺟﺮ
اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻴﻬﻮدي اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻧﻔﺴﻪ) .(35
ﻛﻤﺎ ﺑﻴﻨﺖ اﻟﺪراﺳﺔ أن ﻫﻨﺎك ﻓﺠﻮة ﺑﻴﻦ أﺟﻮر اﻹﻧﺎث ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺘﻴﻦ اﻟﻌﺮﻗﻴﺘﻴﻦ ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ
اﻟﻔﺠﻮة ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻞ ﺑﻴﻦ اﻹﻧﺎث ذوات اﻷﺻﻞ اﻟﻐﺮﺑﻲ واﻟﺸﺮﻗﻲ ﻟﻌﺎم )1975م( ،ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ
) .(%6ﺛﻢ ارﺗﻔﻌﺖ ﻋﺎم )1982م( ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ) .(%27.3ﺛﻢ ﺗﺮاﺟﻌﺖ إﻟﻰ ﻧﺴﺒﺔ) (%20.7ﻓﻲ ﻋﺎم
)1992م()  .(36ازدادت اﻟﻔﺠﻮة ﻋﻤﻘﺎً ﻋﺎم )1998م( ،ﺣﻴﻦ ارﺗﻔﻊ أﺟﺮ اﻟﻔﺮد اﻟﺸﺮﻗﻲ ﺑﻤﻌﺪل
) ،(%100ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻧﺠﺪ أن ﻣﻌﺪل أﺟﺮ اﻟﻴﻬﻮدي اﻟﻐﺮﺑﻲ وﺻﻞ إﻟﻰ) .(37 )(%146ﻋﺪا ﻋﻦ أن ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ واﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ داﺧﻞ اﻟﻜﻴﺎن اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﺣﻜﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻴﻬﻮد اﻟﻐﺮﺑﻴﻴﻦ ،وﻳﺨﺼﻮن ﺑﻬﺎ.
وﻣﺮد ذﻟﻚ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ اﻟﻤﺘﺪﻧﱢﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺮﻗﻴﻴﻦ .وﻳﻌﺘﺮف اﻟﻴﻬﻮد اﻟﻐﺮﺑﻴﻮن
ﺑﺎﺳﺘﺌﺜﺎرﻫﻢ ﺑﺎﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ،واﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻬﻤﺔ ،وأﻧﱠﻬﻢ أﻛﺜﺮ ﺣﻀﺎرة ،وﺛﻘﺎﻓﺔ ،وﺗﻘﱡﺪﻣﺎً ) .(38
ﻟﻘﺪ ﺷﻜﻞ اﻟﻴﻬﻮد اﻟﺸﺮﻗﻴﻮن ﻗﻮى ﻋﺎﻣﻠﺔ رﺧﻴﺼﺔ ،وﻣﺘﻨﻘﱢﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ،وأدوا دورًا
ﻣﺮﻛﺰﻳﺎً ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،ﻓﻜﺎن ﻟﻬﻢ اﻟﺪور اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﻲ ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ،وﻗﻄﺎع
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اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺮﺑﺘﻴﻦ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ واﻟﺠﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺔ

اﻟﺒﻨﺎء ،وﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ .ﻓﺠﻤﻴﻊ ﻫﺬه اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻋﻤﻠﻮا ﺑﻬﺎ ﻟﻢ ﺗُﺴﻬﻢ ﻓﻲ رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮاﻫﻢ
اﻻﻗﺘﺼﺎدي ،أو ﻛﺴﺮ اﻟﻔﺠﻮة ﺑﻴﻨﻬﻢ وﺑﻴﻦ اﻟﻐﺮﺑﻴﻴﻦ)  .(39ﻛﻤﺎ أن اﻟﻴﻬﻮد اﻟﺸﺮﻗﻴﻴﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻓﻲ أﻋﻤﺎل
أﻗﻞ رﺗﺒﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻳﺸﻐﻠﻬﺎ اﻟﻴﻬﻮد اﻟﻐﺮﺑﻴﻮن وأﺑﻨﺎؤﻫﻢ؛ ﻓﻔﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  -اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻳﺸﻜﱢﻞ
اﻟﺸﺮﻗﻴﻮن ) (%8.8ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻴﻬﻮد اﻟﻐﺮﺑﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺑﻠﻐﺖ
ﻧﺴﺒﺘﻬﻢ ) (%19.3ﻋﺎم )1984م( .وﻳﺰداد اﺗﺴﺎع ﻫﺬه اﻟﻔﺠﻮة ﻟﺪى أﺑﻨﺎء اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ،واﻟﺜﺎﻟﺚ،
واﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ أﺑﻨﺎء اﻟﻴﻬﻮد اﻟﺸﺮﻗﻴﻴﻦ واﻟﻐﺮﺑﻴﻴﻦ) .(40
 -4اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﺠﻴﺶ:
ﻳﺸﺘﺪ اﻟﺼﺮاع اﻟﻄﺎﺋﻔﻲ ﻓﻲ داﺧﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﻴﻬﻮد اﻟﺸﺮﻗﻴﻴﻦ
ﻳﺸﻜﱢﻠﻮن أﻏﻠﺒﻴﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮه ،وﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ أن اﻟﺮﺗﺐ ،واﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻠﻴﺎ ،واﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ ،ﺗﺒﺘﻌﺪ ﻋﻨﻬﻢ ﻟﺼﺎﻟﺢ
اﻟﻴﻬﻮد اﻟﻐﺮﺑﻴﻴﻦ .ﻓﺎﻟﻴﻬﻮد اﻟﺸﺮﻗﻴﻮن ﻳﺤﺘﻠﱡﻮن ﺛﻠﺚ اﻟﺮﺗﺐ اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ؛ أي ﻣﻦ )ﻣﻼزم إﻟﻰ
ﻣﻘﺪم( ،وﻣﺎ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺧُﻤﺲ اﻟﺮﺗﺐ اﻟﻜﺒﻴﺮة ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً)  .(41ﻓﺎﻟﺠﻨﺪي اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺨﱠﻴﺮ ﻓﻲ
اﻟﺘﺤﺎﻗﻪ ﺑﺎﻟﻮﺣﺪات اﻟﻘﺘﺎﻟﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﺨﺪم ﺑﻬﺎ؛ ﻷن ﻫﻨﺎك ﻋﺪة ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺗﻘﻒ ﻓﻲ وﺟﻪ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﻓﻲ
اﻟﻮﺣﺪة .وأﻫﻢ ﻫﺬه اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ؛ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،ﻓﺎﻟﺬﻳﻦ اﺟﺘﺎزوا ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻌﻠﻴﻢ أﻛﺜﺮ ،وﺣﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ
ﺷﻬﺎدات ،ودرﺟﺎت ﻋﻠﻤﻴﺔ أﻋﻠﻰ ،ﻳﺮﺳﻠﻮن إﻟﻰ وﺣﺪات ذات ﻣﻨﺰﻟﺔ ،وﻣﺮﻛﺰ أﻋﻠﻰ) .(42
وﻫﻜﺬا ﻓﺈن ﻫﺬه اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺗﻘﻒ ﻋﻘﺒﺔ أﻣﺎم ﺗﻘﺪم اﻟﻴﻬﻮد اﻟﺸﺮﻗﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﻴﺶ .ﻛﻤﺎ أﻧﱠﻬﺎ ﺗﻘﻒ
ﺿﺪﻫﻢ ﻓﻲ اﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻬﻢ ﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻌﺪ إﻧﻬﺎﺋﻬﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ)  .(43ﻓﻨﺴﺒﺔ اﻟﻀﺒﺎط ﻣﻦ أﺻﻞ ﻳﻬﻮدي
ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻠﻐﺖ ﺧﻤﺴﺔ أﺿﻌﺎف ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻀﺒﺎط ﻣﻦ أﺻﻞ ﺷﺮﻗﻲ ،ﻓﻬﺬه اﻟﻔﺮوق ﻳﻠﺰﻣﻬﺎ ﺳﻨﻮات
ﻟﻠﺪراﺳﺔ) .(44
وﻗﺪ أوﺿﺢ اﻟﺠﻨﺮال اﻟﻐﺮﺑﻲ )ﻣﻮردﺧﺎي ﻏﻮر  (Mordechai Gur -اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺤﻀﺎري ﻟﻬﺬه
اﻟﻈﺎﻫﺮة ﺑﻘﻮﻟ ﻪ" :إن اﻟﻴﻬﻮد اﻟﺸﺮﻗﻴﻴﻦ ﻻ ﻳﺤﺘﻠﱡﻮن ﻣﻨﺎﺻﺐ رﻓﻴﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻴﺶ؛ إﻣﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ
ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ ،أو ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم ﻗﺪرﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻔﺼﺎل ﻋﻦ اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ اﻟﺘﻲ ﺗُﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ أﺳﻠﻮب ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ.
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ،ورﺟﺎل اﻟﺪﻳﻦ ،واﻟﻄﺎﺋﻔﺔ" .وذﻛﺮ أن اﻟﻴﻬﻮد اﻟﺸﺮﻗﻴﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ
ا ﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﺸﺎط وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ،إذا ﻣﺎ ﺗﻮﻓﺮت ﻟﻬﻢ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺠﻴﺪة .ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﺼﻠﻮا ﺑﻌﺪ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى
اﻟﺤﻀﺎري ،اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻠﻴﺎ") .(45
وﻳﻌﻮد ﺳﺒﺐ ﺗﺰاﻳﺪ ﻋﺪد اﻟﺸﺮﻗﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﻴﺶ إﻟﻰ ﻋﺪة أﺳﺒﺎب ،أﻫﻤﻬﺎ :ﺗﻀﺎؤل ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺧﺮﻳﺠﻲ
اﻟﺠﻴﺶ ﺑﻌﺪ ﺣﺮب ﺗﺸﺮﻳﻦ  -أﻛﺘﻮﺑﺮ )1973م( ،ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻠﻪ أﻗﻞ ﺟﺎذﺑﻴﺔ ﻟﻠﻴﻬﻮد اﻟﻐﺮﺑﻴﻴﻦ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ
اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ؛ ﻷن اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﻌﺎم ﻛﺎن إﻟﻰ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ .وﺗﻤﺎﺷﻴﺎً ﻣﻊ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ،
أﺧﺬ اﻟﻴﻬﻮد اﻟﻐﺮﺑﻴﻮن ﻳﺘﺠﻬﻮن ﻧﺤﻮ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻲ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ؛ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي اﻧﻌﻜﺲ
ﻋﻠﻰ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ،ﻓﺎﻟﻴﻬﻮدي اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻳﺠﺪ ﻣﻜﺎﻧﺎً ﻟﻪ ،ﺑﻌﻜﺲ اﻟﺸﺮﻗﻲ اﻟﺬي ﻻ ﻳﺠﺪ ﺳﻮى اﻟﺠﻴﺶ أﻣﻼً
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ﻏﻮاﻧﻤﺔ

ﻟﻪ .وﻟﻬﺬا ازداد ﻋﺪد اﻟﺸﺮﻗﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﻴﺶ .وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﱠﻨﻮا ﻣﻦ اﺧﺘﺮاق اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻴﺶ،
أو اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ رﺋﺎﺳﺔ اﻷرﻛﺎن ﺳﻮى ﻣﺮة واﺣﺪة ﻋﺎم )1993م( ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻋﻴﻦ )ﺷﺎؤول ﻣﻮﻓﺎز(
اﻹﻳﺮاﻧﻲ اﻷﺻﻞ رﺋﻴﺴﺎً ﻟﻬﻴﺌﺔ اﻷرﻛﺎن .ﻛﻤﺎ ﻋﻴﻦ اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﻷﺻﻞ )إﺳﺤﻖ ﻣﺮدﺧﺎي( وزﻳﺮاً ﻟﻠﺪﻓﺎع .وﻟﻢ
ﻳﺸﻜﱢﻞ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ أﻣﺮاً اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺎً؛ ﻧﻈﺮاً ﻷن ﻣﻨﺼﺒﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ وﻟﻴﺲ ﻋﺴﻜﺮﻳﺎً .وﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻦ )ﻣﺮدﺧﺎي( ﻧﻔﺴﻪ
ﻣﻦ ﺧﻮض اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ رﺋﺎﺳﺔ اﻷرﻛﺎن ،ﻓﺎﺳﺘﻘﺎل ﻣﻦ اﻟﺠﻴﺶ ،واﻧﻀﻢ إﻟﻰ ﺣﺰب اﻟﻠﻴﻜﻮد ،ووﻗﻒ إﻟﻰ
ﺟﺎﻧﺐ )ﺷﺎؤول ﻣﻮﻓﺎز(؛ ﻟﺮﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﺗﺮﺷﻴﺢ أﺣﺪ أﺑﻨﺎء اﻟﻄﻮاﺋﻒ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ) .(46
ﻛﻤﺎ أن اﻟﻴﻬﻮد اﻟﺸﺮﻗﻴﻴﻦ ﻳﺘﻮزﻋﻮن داﺧﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺪﻧﻴﺎ ،ﻣﺜﻞ:
أﻋﻤﺎل اﻟﻄﺒﺦ )اﻟﻄﻬﻲ( ،وﻗﻴﺎدة اﻟﺴﻴﺎرات ،وأﻋﻤﺎل اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ،وأﺷﻐﺎل اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ ،واﻟﺤﻔﺮ،
واﻟﻤﺨﺎزن اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ .أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ،ﻓﻘﺪ ﻓُﺮﺿﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻬﺎم اﻟﻤﺸﺎة ،واﻟﻌﺮﺑﺎت ﻧﺼﻒ
اﻟﻤﺠﻨﺰرة .أﻣﺎ اﻟﻴﻬﻮد اﻟﻐﺮﺑﻴﻮن ﻓﻜﺎن ﻣﻨﻬﻢ اﻟﺠﻨﺮاﻻت ،واﻟﻀﺒﺎط ،واﻟﻄﻴﺎرون ،ورﺟﺎل اﻷﺳﻄﻮل
اﻟﺒﺤﺮي ،واﻟﺼﻮارﻳﺦ ،واﻟﻤﺨﺎﺑﺮات اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ) .(47
ﺛﺎﻧﻴﺎً :اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﻟﻌﺮب اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ )ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ وﻣﺴﻴﺤﻴﻴﻦ(:
 -1اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ:
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻌﻨﺼﺮي اﻟﺤﺎﺻﻞ ﺿﺪ اﻟﻴﻬﻮد اﻟﺸﺮﻗﻴﻴﻦ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻓﺈﻧﱠﻪ ﻻ ﻣﺠﺎل
ﻟﻤﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺎﻧﻴﻪ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻮن ﻣﻦ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﻋﻨﺼﺮي داﺧﻞ ﻫﺬا اﻟﻜﻴﺎن؛ ﻣﻦ ﺳﻦ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘﻲ
ﺗﺨﻮﻟﻬﻢ ﺑﻤﺼﺎدرة أﻣﻼك اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ،وﺗﺪﻣﻴﺮ ﻗﺮاﻫﻢ ،وﺑﻨﺎء ﻣﺴﺘﻮﻃﻨﺎت ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺔ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ،واﺧﺘﻼق
اﻷﻛﺎذﻳﺐ ﺣﻮل ﺑﻴﻊ اﻷراﺿﻲ ،واﺧﺘﻼق ﺟﻬﺎزٍ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ؛ ﻟﺠﻠﺐ اﻟﻴﻬﻮد ﻣﻦ ﻛﻞ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻰ أرض
ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ،ﻓﻴﺼﺒﺤﻮن أﻏﻠﺒﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ)  .(48وﻟﻢ ﻳﻜﺘﻔﻮا ﺑﺬﻟﻚ ،ﻓﺒﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﺗﺨﺬت ﻗﺮاراً
 رﻗﻤﻪ ) - (194ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﻟﻌﻮدة ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ،ﻓﺈن اﻟﻜﻴﺎن اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ رﻓﻀﻪ ،وﻣﺎزال إﻟﻰ اﻵن ﻳﺮﻓﺾ ﻣﺠﺮد اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار) .(49
وﺗﺘﻌﺎﻣﻞ دوﻟﺔ اﻻﺣﺘﻼل اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻣﻊ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﺑﻌﻨﺼﺮﻳﺔ؛ ﻓﻘﺪ وﺻﻔﺘﻪ ﺑﻘﻮﻟﻬﺎ) :إﻧﱠﻪ أﺷﺪ
اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ﺿﺪ دوﻟﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ( .ﻛﻤﺎ أن وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ )ﺣﺎﻳﻴﻢ ﻛﻮﻫﻴﻦ Haim
 ،(Cohenأﻗﺮ أن اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻌﻨﺼﺮي ﻳﻨﺒﻊ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻖ اﻟﻌﻮدة .ووﺻﻔﺖ ﻧﺸﺮة إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ رﺳﻤﻴﺔ
ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن :ﺑﺄﻧﻪ )ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺎ ﻳﻮازﻳﻪ ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻊ أي ﺑﻠﺪ آﺧﺮ()  .(50ﻓﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻋﻮدة
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ إﻟﻰ أرﺿﻬﻢ وأرض أﺟﺪادﻫﻢ ،وﻫﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻫﻲ ﻟﺐ اﻟﺼﺮاع اﻟﻌﺮﺑﻲ  -اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ؛ إذ
إن ﻋﻮدة اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ إﻟﻰ دﻳﺎرﻫﻢ ووﻃﻨﻬﻢ ﻫﻲ ﺣﻖ ﻣﻘﺪس ،وﻻ ﻳﻜﻮن إﻻ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ،
وأوﻟﻬﺎ ﻗﺮار رﻗﻢ ).(51 )(194
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اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺮﺑﺘﻴﻦ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ واﻟﺠﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺔ

أﻣﺎ ﻋﻦ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ ﺿﺪ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺪرج ﺗﺤﺖ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻌﻨﺼﺮي ،ﻓﺘﺘﻤﺜﻞ
ﺑﺎﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻵﺗﻴﺔ:
ﻟﻘﺪ ﻋﻤﻞ اﻟﻜﻴﺎن اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﻻأﺧﻼﻗﻴﺔ؛ ﻟﻴﺠﺒﺮ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮك
ﻣﻨﺎزﻟﻬﻢ واﻟﺮﺣﻴﻞ ﻓﻲ ﺣﺮب )1967م( ،ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﻮا ﻣﻦ ﺳﻜﺎن اﻟﻤﺨﻴﻤﺎت ،أم ﻣﻦ أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ
ﻏﺎدروﻫﺎ ﻟﻼﻟﺘﺤﺎق ﺑﻌﺎﺋﻼﺗﻬﻢ .وﺑﻠﻎ ﻋﺪدﻫﻢ ﻣﺎﺋﺔ وأرﺑﻌﻴﻦ أﻟﻒ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ )140أﻟﻒ( ،ﻧﺼﻔﻬﻢ رﺣﻞ
ﻗﺴﺮاً .وﻟﻨﺎ أن ﻧﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ أﺳﺎﻟﻴﺒﻬﻢ اﻟﻘﺬرة ،وﻣﺎ أدﻟﻮا ﺑﻪ ﻣﻦ ﻛﺬب ﺣﻮل رﺣﻴﻞ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻋﻦ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ،ﻣﺜﻞ :ﺗﺼﺮﻳﺢ )إﺳﺤﻖ ﻫﺮﺗﺰوغ  ،(Isac Hotozagاﻟﺬي ﻛﺎن آﻧﺬاك ﺣﺎﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ
اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﺬي زﻋﻢ ﻓﻴﻪ أن" رﺣﻴﻞ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻛﺎن ﻃﻮﻋﺎً .وﻗﺪ ﺧﺎﻟﻔﻪ ﺟﻨﺪي إﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻛﺎن وﻗﺘﻬﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪود ،ﻳﺠﺘﺎز ﺟﺴﺮ اﻟﻠﻨﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﻬﺮ اﻷردن؛ ﻟﺠﻤﻊ ﺗﻮاﻗﻴﻊ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺮﺣﻠﻮن،
ﻳﺄﺧﺬ إﺑﻬﺎﻣﻬﻢ ،وﻳﻐﻄﺴﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﺒﺮ ،وﻳﻄﺒﻌﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮي ﺑﻨﺪاً ﻓﺤﻮاه :إن اﻟﻤﻮﻗﻊ ﻳﻐﺎدر
اﻟﺒﻠﺪ ﻃﻮﻋﺎً ،وﻳﺘﻨﺎزل ﻋﻦ ﻣﻮاﻃﻨﻴﺘﻪ") .(52
أﺿﻒ إﻟﻰ ذﻟﻚ ،اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﻲ ارﺗﻜﺒﺘﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ ﺑﺮﻓﺾ ) (46000ﻃﻠﺐ ﻟﺠﻤﻊ
اﻟﺸﻤﻞ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ،ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ أن ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﺆﻛﺪ أن اﻟﺘﺮﺣﻴﻞ ﻃﺎل ﺣﻮاﻟﻲ ) (200,000اﻣﺮأة ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
ﻣﻊ أوﻻدﻫﻦ)  . (53وﻟﻨﺎ أن ﻧﺘﺬﻛﺮ أﻋﻤﺎل اﻟﻜﻴﺎن اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ اﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻧﻴﺔ ،وﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﻬﺪم
ﻣﺌﺎت اﻟﻘﺮى اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺮب )1948م( .ﻛﻤﺎ ﻗﺎم ﻓﻲ ﺣﺮب )1967م( ﺑﺈﺟﺒﺎر ﺳﻜﺎن ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟﻠﻄﺮون )اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺳﻜﺎن ﻛﻞ ﻣﻦ :ﺑﻴﺖ ﻧﻮﺑﺎ ،وﻳﺎﻟﻮ ،وﻋﻤﻮاس( ﻋﻠﻰ ﻣﻐﺎدرة ﻗﺮاﻫﻢ .وﻟﻢ ﻳﻜﺘﻒ
ﺑﺬﻟﻚ ،ﺑﻞ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺠﺮاﻓﺎت اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﺑﺘﺪﻣﻴﺮ ﺑﻴﻮﺗﻬﻢ ،ﺛﻢ زرﻋﺖ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻫﺬه اﻟﻘﺮى ﻣﺘﻨﺰﻫﺎ )ﻏﺎﺑﺔ(
ﻳﻬﻮدﻳﺎً ،ﻛُﻠﻔﺘﻪ )ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر( ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ )اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻴﻬﻮدي اﻟﻜﻨﺪي() .(54
وﻻ ﻧﺠﺪ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﺼﺮف اﻟﻬﻤﺠﻲ إﻻ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر اﻷوروﺑﻲ ﻷﻣﺮﻳﻜﺎ؛ ﻓﻘﺪ دﻣﺮ اﻟﻐﺰاة
اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺮون أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ،وﻫﺪﻣﻮا اﻟﺒﻴﻮت ،وﻗﺘﻠﻮا ﻣﻌﻈﻢ ﺳﻜﺎن اﻟﺒﻼد اﻷﺻﻠﻴﻴﻦ )اﻟﻬﻨﻮد
اﻟﺤﻤﺮ( ،وأﺳﺴﻮا وﻻﻳﺎﺗﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ،واﻟﻤﻐﺎﻣﺮﻳﻦ اﻷورﺑﻴﻴﻦ اﻟﺒﻴﺾ.
وﻟﻢ ﻳﻜﺘﻒ اﻟﻜﻴﺎن اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﺑﺎﻟﻬﺪم ،واﻟﺘﺪﻣﻴﺮ ،وﻣﺼﺎدرة اﻷراﺿﻲ ،وﻗﻄﻊ اﻷﺷﺠﺎر ،وﺑﻨﺎء
اﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎت اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻣﻼك اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ،ﺑﻞ إن ﻫﻨﺎك أﺻﻮاﺗﺎً ارﺗﻔﻌﺖ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻜﻴﺎن
اﻟﻤﺼﻄﻨﻊ ،ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻬﺠﻴﺮ ﻛﻞ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﺳﻜﺎن اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وﺗﺮﺣﻴﻠﻬﻢ؛ ﻓﻬﺬا )ﻳﻮﺳﻒ ﻓﺎﻳﺘﺲ
 ،(Yousef Fayezﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻟﻴﻬﻮدي ﻣﻦ ﻋﺎم )1967م -
1974م( ،ﻳﻘﻮل" :ﺗﺘﺄﻟﻒ دوﻟﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ :ﻣﻦ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ،وﻗﻄﺎع ﻏﺰة ،وﺳﻴﻨﺎء ،وﻣﺮﺗﻔﻌﺎت
اﻟﺠﻮﻻن .وﻳﺠﺐ أن ﺗﺒﻘﻰ ﻳﻬﻮدﻳﺔ ،ﻣﻊ أﻗﻠﻴﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻏﻴﺮ ﻳﻬﻮدﻳﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ) .(55 )"(%15ﻛﻤﺎ أن
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﺣﻴﻞ ﻃﺎﻟﺖ أﻳﻀﺎً ﻋﺮب )1948م( ،ﺣﻴﺚ وﺿﻌﺖ اﻟﺨﻄﻂ واﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻟﺘﺮﺣﻴﻠﻬﻢ .وﻗﺪﻣﺖ
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ﻏﻮاﻧﻤﺔ

ﺑﻌﺾ ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻂ اﻟﻤﻐﺮﻳﺎت واﻟﻤﺤﻔﺰات ﻟﻠﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ؛ ﻟﻤﻐﺎدرة ﺑﻼدﻫﻢ وأرﺿﻬﻢ ﺑﻤﺤﺾ
إرادﺗﻬﻢ) .(56
أﺿﻒ إﻟﻰ ذﻟﻚ إﺟﺮاءات اﻟﺘﻀﻴﻴﻖ اﻟﻤﺘﱠﺒﻌﺔ ،ﻣﺜﻞ ﺧﻄﺔ )ﻳﻮﺣﻨﺎن ﻋﺎم 1950م( ،و)اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ
ﻋﺎم 1953م( اﻟﻠﺘﻴﻦ ﻟﻢ ﻳﻜﺘﺐ ﻟﻬﻤﺎ اﻟﻨﺠﺎح .ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺳﻌﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻏﺎﻳﺎﺗﻬﺎ ﺑﺨﻄﻂ أﺧﺮى،
ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮة ،واﻟﻤﺬاﺑﺢ اﻟﻤﺪﺑﺮة ،ﻣﺜﻞ :ﻋﻤﻠﻴﺔ )ﺣﻔﺮﻓﻴﺮت  (57 )(Hafrfitﻋﺎم
)1956م(  .وأُﺛﻴﺮت ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة ﺧﻄﻂ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺘﺮﺣﻴﻞ ﻋﺮب اﻟﻨﻘﺐ )ﺧﻄﺔ اﻟﻨﻘﺐ ﻋﺎم
 2015م( ،اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﱠﻬﺎ )اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻨﻘﺐ( .ﻫﺪﻓﻬﺎ اﻟﻤﺮﻛﺰي رﻓﻊ
ﺗﻌﺪاد اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻴﻬﻮد ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺐ إﻟﻰ ) (900أﻟﻒ ﻳﻬﻮدي ﺧﻼل ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ،وﺗﺨﺼﻴﺺ )(3.9
ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ذﻟﻚ .وﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ إﺧﻼء اﻟﺒﻠﺪات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻫﺪﻣﻬﺎ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﻪ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺣﺎﻟﻴﺎً
ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺐ) .(58
إن ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﻟﻌﺮب اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ،ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻢ،
وﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺘﺄﻳﻴﺪ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم اﻟﻴﻬﻮدي ،ﻣﺒﺮرﻳﻦ ذﻟﻚ ﺑﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ:
أ-

أن اﻟﻌﺮب اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ أﻗﻠﻴﺔ ﻣﻌﺎدﻳﺔ ،وﻳﺠﺐ وﺿﻌﻬﺎ ﺗﺤﺖ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ.

ب -أن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮب اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﺷﺎﻛﺮﻳﻦ ﻟﻠﺘﻘﺪم ،اﻟﺬي واﻛﺒﻮه ﻣﻨﺬ ﻋﺎم )1948م(.
ج -أن إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻫﻲ )دوﻟﺔ( اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻴﻬﻮدي ،وﻫﻲ )دوﻟﺔ( ﻳﻬﻮدﻳﺔ – ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺔ .وﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮب
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ أ ن ﻳﻘﺘﻨﻌﻮا ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺤﺪودة ﻟﻜﻞ ﻓﺮد ،وأﻻ ﻳﻄﺎﻟﺒﻮا ﺑﺎﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻬﻢ ﻛﺄﻗﻠﻴﺔ
ﻗﻮﻣﻴﺔ.
د -أن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮب اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻗﺒﻮل ﺣﻘﻴﻘﺔ وﺟﻮدﻫﻢ ﺧﺎرج أُﻃﺮ اﻟﺴﻠﻄﺔ وﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮارات ﻓﻲ
اﻟﺪوﻟﺔ) .(59
ﻓﻬﺬه اﻟﺘﺒﺮﻳﺮات ﻳﺮﻓﻀﻬﺎ اﻟﻌﺮب ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻞ ،واﻟﻀﻔﺔ ،وﻏﺰة ،وﻳﻤﺎرﺳﻮن ﻧﻀﺎﻻً ﻓﻲ )اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ(
وﺧﺎرﺟﻪ ﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ ،وﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻨﻪ.
وﻳﺘﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻔﺠﻮة اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺮب اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ واﻟﻴﻬﻮد ،ﺳﻮاء ﻓﻲ أواﺳﻂ اﻟﺠﻤﻬﻮر أو
اﻟﻘﻴﺎدة ،ﺟﻮﻫﺮ اﻟﺼﺮاع ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ،وأﺳﺒﺎﺑﻪ ،وﺗﻄﻮره؛ ﻓﻬﻨﺎك ﺧﻼف ﺑﻴﻦ اﻟﻴﻬﻮد واﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺤﻖ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ ﻋﻠﻰ اﻷرض .وﻫﺬا اﻟﺨﻼف ﻟﻦ ﻳﻨﺘﻬﻲ إﻻ إذا ﻗﺎﻣﺖ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺈرﺟﺎع
اﻷراﺿﻲ اﻟﺘﻲ اﺣﺘﻠﺘﻬﺎ ﻋﺎم ) 1967م(؛ أي :اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ،وﻗﻄﺎع ﻏﺰة ،وإﻗﺎﻣﺔ دوﻟﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ
ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ واﻟﻘﻄﺎع ،وأن ﺗﻜﻮن اﻟﻘﺪس اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻋﺎﺻﻤﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ.
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اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺮﺑﺘﻴﻦ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ واﻟﺠﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺔ

 -2ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ﺿﺪ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ:
إن ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻜﻴﺎن اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ وأﻋﻤﺎﻟﻪ ﺿﺪ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻲ اﻟﺪاﺧﻞ )1948م( ،وﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻲ اﻟﻀﻔﺔ
اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ،ﻫﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻋﻨﺼﺮﻳﺔ ﻓﻮﻗﻴﺔ ﻇﺎﻟﻤﺔ؛ ﻓﻬﻲ ﺗﻌﺪﻫﻢ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ .وﺗﺘﺒﻊ ﻣﻌﻬﻢ ﻛﻞ
أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻌﻨﻒ واﻟﺘﻌﺬﻳﺐ واﻟﺴﺠﻦ ،واﺳﺘﺨﺪام ﻛﻞ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﻏﻴﺮ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ
ﺑﺸﻜﻞ ﻋﻨﻴﻒ ﻳﻮدي ﺑﺤﻴﺎﺗﻬﻢ أﺣﻴﺎﻧﺎً)  .(60ﻛﻤﺎ ﺗﺼﺎدر اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻟﺒﻨﺎء اﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎت داﺧﻞ
اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ،وﺑﻨﺎء اﻟﻘﺮى اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ داﺧﻞ اﻟﺨﻂ اﻷﺧﻀﺮ ،وإﺳﻜﺎن اﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﺎزل
واﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎت .إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻨﻊ اﻟﺘﺠﻮل ﻓﻲ اﻟﻘﺮى اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،وﻣﺪن اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ؛ ﺣﺪث ذﻟﻚ ﻓﻲ
اﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺘﻴﻦ :اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم )1987م( ،واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم )2000م( .ﻋﺪا ﻋﻦ ﺗﻜﺴﻴﺮ ﻋﻈﺎم اﻷﻃﻔﺎل،
واﻟﻘﺘﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺮر ﻟﻠﺸﺒﺎب واﻷﻃﻔﺎل ﻣﻌﺎً ،ووﺿﻊ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻞ أﻣﺎﻣﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻘﻞ ﻣﻦ ﻣﻜﺎن إﻟﻰ أﺧﺮ) .(61
إن ا ﻹﺟﺮاءات اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪن واﻟﻘﺮى اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ ،ﺣﻮﻟﺘﻬﺎ إﻟﻰ ﺳﺠﻮن
ﻛﺒﻴﺮة ،ﺗﻤﺘﻬﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎن ،وﻳﻜﺜﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺘﻞ اﻹﻧﺴﺎن ،وﺗﺪﻣﻴﺮ اﻟﺒﻴﻮت ،وﻣﺼﺎدرة اﻷراﺿﻲ
 ...ﺳﻮاء داﺧﻞ اﻟﺨﻂ اﻷﺧﻀﺮ أو اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة اﻷﻣﻨﻴﺔ
اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴ ﺔ .ﻛﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻀﻊ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻞ أﻣﺎم اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻨﺤﻬﻢ ﺗﺮاﺧﻴﺺ اﻟﺒﻨﺎء ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
ﻫﺪم اﻟﺒﻨﺎء ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺮﺧﺺ ،وﻳﺪﻓﻊ أﺻﺤﺎﺑﻪ ﻏﺮاﻣﺔ) .(62
ﻓﻬﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ اﻻﺳﺘﻔﺰازﻳﺔ ،ﻟﻢ ﺗﺴﻠﻢ ﻣﻨﻬﺎ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ
)اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ أو اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ(؛ ﻓﻬﻨﺎك اﻧﺘﻬﺎك ﻟﺤﺮﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﺳﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ،ﻣﺜﻞ :اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺑﻌﺾ
اﻟﻜﻨﺎﺋﺲ واﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﻘﺮى اﻟﻤﻬﺠﺮة ﻛﺤﻈﺎﺋﺮ ﻟﻸﻏﻨﺎم واﻷﺑﻘﺎر ،أو ﻣﺨﺎزن ،أو ﺧﺎﻧﺎت ،وﻣﺘﺎﺟﺮ) .(63
ﻫﺬا إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ أن ﻣﻌﻈﻢ اﻷراﺿﻲ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻜﻨﻴﺴﺔ اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ
اﻟﻘﺮى اﻟﻤﺪﻣﺮة .ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻤﺼﺎدرة اﻟﺪوﻟﺔ ،ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻛﻤﺎ ﻃُﺒﻖ ﻋﻠﻰ أراﺿﻲ اﻟﻌﺮب اﻟﺬﻳﻦ أﺻﺒﺤﻮا
ﻻﺟﺌﻴﻦ؛ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺣﺮﺑﻲ )1948م1967 ،م( ،ﻋﺪا ﻋﻦ ﻣﺤﺎﺻﺮة ﻛﻨﻴﺴﺔ اﻟﻤﻬﺪ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ ﻟﺤﻢ ﻋﺎم
)2002م() .(64
وﺗُﻜﻤﻞ اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ )اﻟﻨﺎزﻳﺔ( أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ؛ ﺑﻘﻴﺎم اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﺑﺒﻨﺎء اﻟﺠﺪار
اﻟﻌﻨﺼﺮي ﻋﺎم )2002م( .وﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ أﻣﻨﻴﺔ وﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻮاﺟﺰ ،واﻟﺨﻨﺎدق،
واﻷﺳﻴﺠﺔ ،داﺧﻞ اﻟﺤﺪود اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ؛ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻔﺪاﺋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﻔﺔ
اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﺨﻂ اﻷﺧﻀﺮ)  .(65ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄن اﻟﻬﺪف اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﻦ إﻗﺎﻣﺔ ﻫﺬا اﻟﺠﺪار ،ﻫﻮ ﻋﺰل
ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ،وﻋﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ .وﺑﺬﻟﻚ ﻳﺼﺒﺢ ﻫﻨﺎك
ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻳﻤﻐﺮاﻓﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻜﺎن ﻣﻦ اﻟﻴﻬﻮد واﻟﻌﺮب ،وﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﻔﻮق ﻋﺪد اﻟﻴﻬﻮد ﻋﺪد اﻟﻌﺮب ،وﻳﺘﺤﻮل
اﻟﺼﺮاع اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ  -اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ إﻟﻰ ﺻﺮاع ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪود ،وﺑﺬﻟﻚ ﺗﻜﻮن اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻗﺪ
ﻧﺠﺤﺖ ﻓﻲ ﺗﺤﻮﻳﻠﻪ إﻟﻰ ﺻﺮاع ﺣﺪود ،ﻣﺜﻞ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺪول ﻋﻠﻰ
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ﻏﻮاﻧﻤﺔ

اﻟﺤﺪود .إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﺠﺰﺋﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،وﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ إﻟﻰ )ﻛﺎﻧﺘﻮﻧﺎت( ﻻ راﺑﻂ ﺑﻴﻨﻬﺎ .وﻣﻦ ﺛﻢ
ﺗﺘﺤﻜّﻢ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﺑﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ ﺑﻴﻦ ﻫﺬه )اﻟﻜﺎﻧﺘﻮﻧﺎت() .(66
إن ﻫﺬا اﻟﺠﺪار ﻳﺆﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﺒﻲ وﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎة ) (210,000ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ،وﻫﻢ
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻄﻨﻮن ﻓﻲ ) (67ﻗﺮﻳﺔ ،وﺑﻠﺪة ،وﻣﺪﻳﻨﺔ .ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ) (680أﻟﻒ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ)  .(67أﻣﺎ أﻛﺜﺮ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺗﺄﺛﺮاً ﻓﻬﻲ )أﺑﻮدﻳﺲ( اﻟﺘﻲ ﻗﻄﱠﻌﻬﺎ اﻟﺠﺪار إﻟﻰ أوﺻﺎل ،وﺑﺎﺗﺖ ﻋﺒﺎرة
ﻋﻦ ﺳﺠﻮن ﻣﻐﻠﻘﺔ ،ﻣﺒﻌﺜﺮة ،ﻣﻌﺰوﻟﺔ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ .ﻛﻤﺎ أن اﻟﺠﺪار ﺳﻴﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻏﻼق ﺟﻤﻴﻊ
ﺑﻮاﺑﺎت اﻟﻘﺪس)  .(68ﺛﻢ إن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﺳﺘﺴﺘﻮﻟﻲ  -ﺑﻤﻮﺟﺐ ذﻟﻚ  -ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ
ﻣﻠﻴﻮن دوﻧﻢ ﻣﻦ اﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وﻗﻄﺎع ﻏﺰة .ﻳﻀﺎف إﻟﻴﻬﺎ ﻋﺸﺮات اﻟﻘﺮى
اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺸﺮق ﻣﻦ اﻟﺤﺎﺟﺰ ،اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻌﺰل ﻋﻦ أراﺿﻴﻬﺎ اﻟﺰراﻋﻴﺔ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﺳﺘﺼﺒﺢ إﻟﻰ
اﻟﻐﺮب ﻣﻦ اﻟﺠﺪار .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﺸﺮات اﻵﻻف ﻣﻦ اﻟﺪوﻧﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺻﻮدرت ﻣﻦ أﺟﻞ إﻗﺎﻣﺔ ﻫﺬا
اﻟﺠﺪار) .(69
وﻗﺪ أﺛﱠﺮ ﻫﺬا اﻟﺠﺪار ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻨﺎﺣﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،
واﻟﺪﻳﻤﻐﺮاﻓﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وﻗﻄﺎع ﻏﺰة .وﺳﺘﺴﺤﺐ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﻣﺎ
ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ) (400ﻣﻠﻴﻮن م 3ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺎه اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،وﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ) (40ﺑﺌﺮاً ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ؛ ﻣﻤﺎ ﻳﺤﺪ
ﻣﻦ ﻗﺪرة اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻤﻴﺎه ،وﻳﻀﻌﻒ ﻗﺪرﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ إدارة ﻣﺼﺎدرﻫﻢ اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ.
وﺳﺘﺘﺄﺛﺮ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﻤﻴﺎه اﻟﻤﺴﺘﺨﺮﺟﺔ؛ ﻻﺣﺘﻤﺎل ازدﻳﺎد ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻠﻮث ،اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ازدﻳﺎد اﻟﻨﺸﺎط
اﻟﻌﺴﻜﺮي ﺣﻮل اﻟﺠﺪار ،ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺣﺮﻛﺔ اﻵﻟﻴﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ .ﻛﻤﺎ ﺳﺘﺮﺗﻔﻊ ﻛﻠﻔﺔ اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻤﻴﺎه؛
ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺴﻴﻄﺮة اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ ذات اﻟﻜﻠﻔﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻷدﻧﻰ) .(70
ﻛﻤﺎ أن إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺗﺘﻔﻨﻦ ﻓﻲ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻌﻨﺼﺮي ﺿﺪ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﻫﺪم اﻟﺒﻴﻮت ،وﻓﺮض
اﻟﻐﺮاﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺒﺎب واﻷﻃﻔﺎل ،اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﺎرﻛﻮن ﻓﻲ اﻟﻤﻈﺎﻫﺮات واﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺘﻼل
اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ ،وﻣﺼﺎدرة اﻷراﺿﻲ .وﻟﻴﺲ ﻫﺬا وﺣﺴﺐ ،ﺑﻞ اﻣﺘﺪت أﻳﺪﻳﻬﻢ إﻟﻰ اﻟﻤﻘﺪﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
واﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﺪس ،واﻟﺨﻠﻴﻞ  ...ووﺿﻌﺖ ﻳﺪﻳﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،أو ﻋﻠﻰ أﺟﺰاء ﻣﻨﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻠﺖ
ﻓﻲ ﻣﻘﺎم إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ،وﻣﺎ ﻓﻌﻠﺘﻪ ﻣﻦ ﻫﺪم ﺣﺎرة اﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺪس اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ،ﻟﺘﻜﻮن ﻫﻨﺎك
ﻣﺴﺎﺣﺔ واﺳﻌﺔ ﻻﺣﺘﻔﺎﻻﺗﻬﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ أﻣﺎم ﺣﺎﺋﻂ اﻟﺒﺮاق ،اﻟﺬي أﻃﻠﻘﻮا ﻋﻠﻴﻪ )ﺣﺎﺋﻂ اﻟﻤﺒﻜﻰ( ،وﻫﻮ –
ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ  -ﺟﺰء ﻣﻦ ﺟﺪار اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻷﻗﺼﻰ.
ﻟﻘﺪ ﻃﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻌﻨﺼﺮي أﻳﻀﺎً اﻟﻄﻮاﺋﻒ اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ؛ ﻓﻘﺪ ﺻﺪر ﻋﺎم )1977م(،
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻦ )اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ( اﺳﻤﻪ )ﻣﻌﺎداة اﻟﺘﺒﺸﻴﺮ(؛ ﻟﻤﻨﻊ اﻟﺘﺤﻮل ﻣﻦ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ)  .(71إﻟﻰ
ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻀﺎﻳﻘﺎت ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺪس ،ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﻗﺮار اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ )دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ  (Donald Trumpاﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻘﺪس ﻋﺎﺻﻤﺔ ﻟﻠﻜﻴﺎن اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ .ﻓﻘﺎم
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اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺮﺑﺘﻴﻦ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ واﻟﺠﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺔ

اﻟﻜﻴﺎن اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﺑﻔﺮض ﺟﺒﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻨﺎﺋﺲ اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺪس؛ ﻣﻤﺎ أﺛﺎر ﺣﻔﻴﻈﺔ اﻟﻄﻮاﺋﻒ
اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻛﻠﻬﺎ .وﻫﺬا إﺟﺮاء ﻋﺪواﻧﻲ ﺻﻬﻴﻮﻧﻲ ،ﻳﺮﻓﻀﻪ اﻟﺮؤﺳﺎء اﻟﺪﻳﻨﻴﻮن ﻣﻦ اﻟﻄﻮاﺋﻒ اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ
ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ ،ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄن اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﻧﻈﺮﻳﺎت اﻷﺻﻮﻟﻴﻴﻦ ،اﻟﻴﻬﻮد
اﻟﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﻟﻠﻮﺟﻮد اﻟﻤﺴﻴﺤﻲ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ ،ﻓﻬﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻼأﺧﻼﻗﻴﺔ ﺿﺪ اﻟﻄﻮاﺋﻒ
اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ،دﻓﻌﺖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻨﻬﻢ إﻟﻰ اﻟﻬﺠﺮة ﺧﺎرج ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ .وﺗﻌﺪ ﻫﺬه ﺧﺴﺎرة ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ،واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،
ودﻳﻨﻴﺔ ﻟﻠﻘﺪس اﻟﺸﺮﻳﻒ ﺧﺎﺻﺔ ،وﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻋﺎﻣﺔ؛ ﻓﺎﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻮن ﻋﺎﺷﻮا ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻷرض اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ ﻣﻊ
إﺧﻮاﻧﻬﻢ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﻨﺬ آﻻف اﻟﺴﻨﻴﻦ ،وﻟﻢ ﻳﺘﻌﺮﺿﻮا ﻷي ﻣﻀﺎﻳﻘﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ
اﻟﺪﻳﻨﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وﺣﺮﻳﺔ اﻟﻌﺒﺎدات ،وﻫﻢ اﻵن ﻣﺴﻠﻤﻮن وﻣﺴﻴﺤﻴﻮن ﻳﻌﻴﺸﻮن ﺗﺤﺖ وﻃﺄة
اﻻﺣﺘﻼل.
وﻫﻨﺎك ﺧﻄﺔ ﻟﺘﺮﺣﻴﻞ اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻦ وﺗﻬﺠﻴﺮﻫﻢ إﻟﻰ اﻟﺨﺎرج ،ذﻛﺮﻫﺎ )ﻳﻮﺳﻒ ﻓﺎﻳﺘﺲ
 (Faytezرﺋﻴﺲ ﺻﻨ ﺪوق اﻷراﺿﻲ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻟﻴﻬﻮدي اﻷﺳﺒﻖ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ :ﻳﻮﻣﻴﺎﺗﻲ ورﺳﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻷوﻻد
) (My Dairy and a Letter to the Childrenذﻛﺮ ﻓﻴﻬﺎ" :ﺑﺄﻧﻪ ﺗﻠﻘﻰ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻦ )ﻣﻮﺷﻴﻪ ﺷﺎرﻳﺖ(
وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﺳﺒﻖ ،ﻳﺒﻠﻐﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻤﺼﺎدﻗﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع ﺗﺮﺣﻴﻞ اﻟﻌﺮب
اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺠﻠﻴﻞ "إﻟﻰ ﺟﻨﻮب أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ" ،وﺳﻂ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﻣﺴﺒﻘﺔ ﺗﺸﺮف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﻔﺎرة
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ وﻣﻤﺜﻠﻮﻫﺎ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﻮن ﻓﻲ اﻷرﺟﻨﺘﻴﻦ ) .(72
Yousef

اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ وﺟﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻌﻨﺼﺮ
ﺣﺎول ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻮﺿﻴﺢ أوﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ )اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻌﻨﺼﺮي اﻷﺑﺎرﺗﺎﻳﺪ()  (73ﺑﻴﻦ
ﻧﻈﺎﻣﻴﻦ ﻋﻨﺼﺮﻳﻴﻦ :اﻷول ﻓﻲ ﺟﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .اﻷول :ﻫﻢ اﻟﻤﻬﺎﺟﺮون
اﻟﻬﻮﻟﻨﺪﻳﻮن اﻟﺒﺮوﺗﺴﺘﺎﻧﺘﻴﻮن ،اﻟﺬﻳﻦ ﻫﺮﺑﻮا ﻣﻦ ﻫﻮﻟﻨﺪا ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﺪأ اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺟﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻋﺎم
) 1652م( .وﻛﺎن ﻫﺮوﺑﻬﻢ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﺿﻄﻬﺎد اﻟﺪﻳﻨﻲ اﻟﺬي ﻣﺎرﺳﻪ اﻷﺳﺒﺎن اﻟﺬﻳﻦ اﺣﺘﻠﻮا ﻫﻮﻟﻨﺪا،
وﻣﺎرﺳﻮا ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﻀﻐﻮط؛ ﻻﻋﺘﻨﺎق اﻟﻤﺬﻫﺐ اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻲ .ﺛﻢ ﺗﻮاﻟﺖ اﻟﻬﺠﺮات اﻷوروﺑﻴﺔ واﻟﻬﻮﻟﻨﺪﻳﺔ
ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ إﻟﻰ ﺟﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،وﻛﺎﻧﻮا ﻣﺘﻄﺮﻓﻴﻦ .وﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﻮﻗﺖ ﺗﻄﻮرت ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻋﻨﺼﺮﻳﺔ
)اﻟﺴﻴﺪ اﻷﺑﻴﺾ واﻟﻌﺒﺪ اﻷﺳﻮد( .ﺣﺘﻰ إﻧﻬﻢ أﻃﻠﻘﻮا ﻋﻠﻰ اﻷﻓﺎرﻗﺔ ﺳﻜﺎن اﻟﺒﻼد اﻷﺻﻠﻴﻴﻦ ﺻﻔﺔ
)اﻟﻜﻔﺎر( .وﻛﺎﻧﻮا ﻳﺪﻋﻮن ﺑﻞ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻋﻠﻰ إﺑﺎدﺗﻬﻢ .واﺳﺘﻤﺮت اﻟﻤﻌﺎرك ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ زﻫﺎء ﻣﺌﺔ ﻋﺎم،
ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ )1779م1879-م( ،وأﻃﻠﻘﻮا ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﺤﺮب )ﺣﺮب اﻟﻜﻔﺎر( .ﺛﻢ ازدادت اﻟﻬﺠﺮة
اﻷوروﺑﻴﺔ واﻟﻬﻮﻟﻨﺪﻳﺔ ،وﻛﺎن ﺑﻴﻨﻬﻢ اﻵﻻف ﻣﻦ اﻟﻴﻬﻮد اﻷوروﺑﻴﻴﻦ .وﺑﻤﺮور اﻟﺰﻣﻦ ،ﺗﺨﻠﱠﻰ اﻟﻤﻬﺎﺟﺮون
ﻋﻦ ﺑﻼدﻫﻢ اﻷﺻﻠﻴﺔ ،ﻟﺪرﺟﺔ أن اﻟﺠﻴﻠﻴﻦ اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻨﻬﻢ ،أﺻﺒﺢ ﻟﻪ أﺳﻠﻮﺑﻪ اﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة،
ﺑﻞ إن اﻟﻔﻼﺣﻴﻦ ﻣﻦ ﻫﺆﻻء اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ،ﻣﻤﻦ اﺳﺘﻮﻃﻨﻮا ﺟﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،ﺣﻤﻠﻮا اﺳﻤﺎً ﺧﺎﺻﺎً ﺑﻬﻢ
)اﻟﺒﻮﻳﺮ  .( Boerوﻗﺪ اﻋﺘﻨﻖ اﻟﻔﻼﺣﻮن اﻟﻬﻮﻟﻨﺪﻳﻮن اﻟﺒﺮوﺗﺴﺘﺎﻧﺘﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ ،وﺷﻜﱠﻠﻮا
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ﻏﻮاﻧﻤﺔ

اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻤﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮﻃﻨﻴﻦ اﻟﺒﻴﺾ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ) .(74وﻗﺪ ﻗﺪم ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ اﻷوروﺑﻴﻴﻦ
ﻣﻦ ﻫﻮﻟﻨﺪا ،وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ،وأﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ،واﻟﺪول اﻹﺳﻜﻨﺪﻧﺎﻓﻴﺔ  ...ﻣﺘﺬرﻋﻴﻦ ﺑﺎﻻﺿﻄﻬﺎد اﻟﺪﻳﻨﻲ اﻟﺬي
ﺗﻌﺮﺿﻮا ﻟﻪ) .(75
أوﻻً :اﻷﺑﺎرﺗﺎﻳﺪ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ:
إن ﻣﺎ ﺟﺮى ﻓﻲ ﺟﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻫﻮ اﻷﻗﺮب إﻟﻰ ﻣﺎ ﺗﻔﻌﻠﻪ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﺮب
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ؛ ﺑﺴﺒﺐ اﻷﺻﻮل اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ،واﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﺘﻮراﺗﻴﺔ .ﻛﻤﺎ اﻋﺘﻤﺪوا ﻋﻠﻰ دول ﻋﻈﻤﻰ
ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﻬﻢ ،وﻫﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ،اﻟﺘﻲ ﻟﻌﺒﺖ اﻟﺪور اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻲ اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﺪاﻟﺔ
اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ،ﺑﻨﻈﺎم ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻲ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻟﻠﻔﺌﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ،وﺗﺸﺮﻳﻌﺎت ﺗﻜﺮﻳﺲ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻌﻨﺼﺮي ،ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ
ﺑﻘﻮات أﻣﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻴﺶ وﺷﺮﻃﺔ ،ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت .أﻣﺎ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ
ﻓﻘﺪ ﺟﺴﺪ ﻫﺬا ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺬاﺗﻲ ﻟﻠﺴﻜﺎن وﻟﻴﺲ ﻟﻸرض؛ ﻟﻴﺴﺘﻤﺮ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﺴﻜﺎن اﻷﺻﻠﻴﻴﻦ،
ﺑﻮﺻﻔﻬﻢ ﻗﻮى ﻋﺎﻣﻠﺔ رﺧﻴﺼﺔ .وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺟﺎءت ﻓﻜﺮة اﻟﻤﻌﺎزل ،اﻟﺘﻲ ﻃُﺒﻘﺖ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،ورﻏﺒﺖ
إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺘﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وﻗﻄﺎع ﻏﺰة) .(76
وﻫﻜﺬا ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ اﻟﻘﻮل :إﻧﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺼﺒﺢ اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ رﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ،ﻓﺈن اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺴ ﻦ
اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻳﺪ .وﻫﺬا ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ؛ إذ ﺻﺪرت ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ،
ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻌﻨﺼﺮي ،ﻣﺜﻞ :ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷراﺿﻲ )ﻟﻌﺎم 1936م( ،اﻟﺬي ﺣﺪدت ﻣﺴﺎﺣﺔ
) (%13ﻣﻦ أراﺿﻲ ﺟﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ؛ ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺴﻮد ،وﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﻜﻴﻞ )اﻟﺒﺎﻧﺘﻮﺳﺘﺎﻧﺎت  (Bantustansأو
اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﻐﻠﻘﺔ ﻋﺎم )1950م( ،وﺑﻘﻲ ﺳﺎري اﻟﻤﻔﻌﻮل إﻟﻰ ﻋﺎم )1994م( ،ﺣﻴﺚ ﺣﺪدت ﻋﺸﺮة
ﻣﻌﺎزل ﻟﻠﺴﻮد ﻋﺎم )1951م()  .(77وﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺻﺎر ﻛﻞ أﻓﺮﻳﻘﻲ ﻣﻮاﻃﻨﺎً ﻓﻲ
)اﻟﺒﺎﻧﺘﻮﺳﺘﺎﻧﺎت( اﻟﻌﺸﺮة ،إﻻ أﻧﻪ ﻳﻌﺪ أﺟﻨﺒﻴﺎً ﺧﺎرج ﻣﻘﺎﻃﻌﺘﻪ ،وﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺘﻨﻘﻞ ﻣﻦ ﻣﻜﺎن إﻟﻰ أﺧﺮ
إﻻ ﺑﺘﺼﺮﻳﺢ ﺧﺎص ،وﺳﻴﻘﺪم ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ إن ﺧﺎﻟﻒ ذﻟﻚ ،وﻳﻜﻮن ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺴﺠﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻋﺎﻣﺎً.
وﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﻤﻮاﻃﻦ إذا اﺿﻄﺮ إﻟﻰ اﻟﺴﻔﺮ إﻟﻰ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﻃﻨﻪ اﻷﺻﻠﻲ )ﻣﻘﺎﻃﻌﺘﻪ(؛ ﻃﻠﺒﺎً ﻟﻠﻘﻤﺔ
اﻟﻌﻴﺶ ،ﻓﺴﻴﺠﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎً ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻦ ،ﺑﺘﻬﻤﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ،واﻟﺘﻨﻘﻞ دون ﺗﺼﺮﻳﺢ) .(78
وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺻﺪرت ﻗﻮاﻧﻴﻦ أﻛﺜﺮ ﻋﻨﺼﺮﻳﺔ ،ﺗﻘﻮم ﻓﻜﺮﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﺎء اﻟﻌﺮﻗﻲ ،ﻣﺜﻞ :ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻨﻴﻞ
ﻣﻦ اﻷﺧﻼق ،أو ﻣﻨﻊ اﻟﺰﻳﺠﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻄﺔ ،اﻟﺬي ﺻﺪر ﻋﺎم )1949م( .وﻳﺤﻈﺮ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﺰواج ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻣﻦ ﻋﺮﻗﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﻴﻦ ،ﺑﻞ إن ﻫﺬا اﻟﺰواج ﻳﻌﺪ ﺑﺎﻃﻼً إن ﺣﺼﻞ ،وﻳﺘﻌﺮض ﻣﺮﺗﻜﺒﺎه
ﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﺷﺪﻳﺪة .ووﻓﻖ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻨﺼﺮي ،أُدﻳﻨﺖ أﻋﺪاد ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص ﺑﻌﻘﻮﺑﺎت
وﺣﺸﻴﺔ)  .(79ﻛﻤﺎ ﺻﺪر ﻓﻲ ﻋﺎم )1955م( ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺠﻴﺰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت اﻋﺘﻘﺎل أي ﺷﺨﺺ أو ﺗﻮﻗﻴﻔﻪ ﻟﻤﺪة
ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ دون ﺣﺪود ،ودون ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ)  .(80وﻓﻲ ﻋﺎم )1963م( ﺻﺪر ﻗﺎﻧﻮن ﺳﻤﻲ
ﺑـ )دﺳﺘﻮر اﻟﻤﻌﺎزل( ،وﻃُﺒﻖ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻌﺎزل ﺟﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ .ﻳﻌﻄﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺤﻖ "ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ
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اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺮﺑﺘﻴﻦ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ واﻟﺠﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺔ

ﺟﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎزل ،وﺗﻌﻴﻴﻦ أﻋﻀﺎء ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺬاﺗﻲ.
وﻳﺤﻖ ﻟﻠﺴﻜﺎن اﻷﺻﻠﻴﻴﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺼﻒ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ،وﻳﺤﺘﻔﻆ ﺑﺎﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﺰﻋﻤﺎء
اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﻴﻦ ،اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻣﺖ ﺳﻠﻄﺎت ﺟﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺑﺎﻓﺘﻌﺎل ﺧﻼﻓﺎت ،وﻣﺼﺎﻟﺢ أﻧﺎﻧﻴﺔ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ
ﺗُﺴﻬﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻓﻲ )ﺑﺮوﺗﻮرﻳﺎ( ﺣﻜﻤﻬﻢ") .(81
ﻛﻤﺎ أﺻﺪرت ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ واﻟﻬﺠﺮة اﻟﺬي ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻪ اﻧﺘﺰاع ﺟﻨﺴﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻼﻳﻴﻦ
ﻣﻮاﻃﻦ أﻓﺮﻳﻘﻲ إﻟﻰ ﻋﺎم )1948م( .وﻣﻨﻊ ﻫﺆﻻء ﻣﻦ اﻟﻌﻴﺶ ،أو اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻫﻢ .إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ) (3ﻣﻼﻳﻴﻦ وﻧﺼﻒ اﻟﻤﻠﻴﻮن ﻣﻮاﻃﻦ ﻣﻦ ﺟﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،ﻧﻔﻮا ﺑﺎﻟﻘﻮة ﻣﻦ أﻣﺎﻛﻨﻬﻢ اﻷﺻﻠﻴﺔ
إﻟﻰ أﻣﺎﻛﻦ أﺧﺮى ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻌﺰل) .(82
ﺛﺎﻧﻴﺎً :اﻷﺑﺎرﺗﺎﻳﺪ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ:
ﺳﺎﻋﺪت ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻛﻴﺎﻧﻬﺎ داﺧﻞ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺑﻌﺪ أن أﺧﻀﻌﺖ اﻟﺒﻼد ﻟﻠﺤﻜﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ،وأﺻﺪرت ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺪﻓﺎع،
وﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ اﻟﺘﻲ ﻣﺎ ﺗﺰال ﺳﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل إﻟﻰ وﻗﺘﻨﺎ اﻟﺤﺎﺿﺮ .وﺗﻔﺴﺮ ﺑﻌﺾ ﻣﻮاد ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺪﻓﺎع
اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺳﺘﻴﻄﺎن .ﻛﻤﺎ أدﺧﻠﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ،وﻣﻦ
أﺑﺮزﻫﺎ)  :(83ﻗﺎﻧﻮن أراﺿﻲ اﻟﻤﻮات ﻟﻌﺎم )1921م( ،وﻗﺎﻧﻮن اﻟﻐﺎﺑﺎت ﻋﺎم )1926م( .وﻗﺎﻧﻮن ﻧﺰع
اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﻌﺎم )1926م( ،وﻗﺎﻧﻮن اﻷراﺿﻲ  -اﻻﺳﺘﻤﻼك ﻟﻌﺎم )1948م( ،اﻟﺬي ﻋﺪل ﻋﺎم )1969م(،
وﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﺳﺠﻠﺖ ﻣﺴﺎﺣﺎت ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻷراﺿﻲ ﺑﺈﺳﻢ اﻟﻜﻴﺎن اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ؛ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻣﻴﺮاﺛﺎً ﻟﻼﻧﺘﺪاب
اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ)  .(84وﺑﻌﺪ ﻗﻴﺎم اﻟﻜﻴﺎن اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻋﺎم )1948م( ،اﺳﺘﻤﺮ وﺿﻊ اﻟﺒﻼد ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ
ﺗﺤﺖ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﺻﺪارﻫﻢ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻗﻤﻌﻴﺔ ،أﺑﺮزﻫﺎ :ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻄﻮارئ ﻋﺎم
)1949م( ،وﻗﺎﻧﻮن اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﻮﺿﻮﻋﺎً أﻳﺎم اﻻﻧﺘﺪاب اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ،وﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ) (170ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً،
ﻣﻘﺴﻤﺔ إﻟﻰ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻓﺼﻼً .ﺗﺒﺤﺚ ﻫﺬه اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻓﻲ ﺷﺆون اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ،وﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻨﻘﻞ،
وﺣﺮﻳﺔ اﻟﻜﻼم واﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﻧﻮاﺣﻴﻬﺎ .وﺗﺒﺤﺚ أﻳﻀﺎً اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ ،وﺗﻨﻈﻴﻢ
اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷﺳﻠﺤﺔ .ﻛﻤﺎ ﺗﻤﻨﺢ ﻫﺬه اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع ﺣﻖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﺎدة )ﺣﻜﺎم( ﻋﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻐﻠﻘﺔ ،وﺗﻘﻴﻴﺪ اﻟﺨﺮوج ﻣﻨﻬﺎ واﻟﺪﺧﻮل إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺘﺼﺎرﻳﺢ ﺧﺎﺻﺔ .وﻫﻢ ﺑﻬﺬا ﻳﺤﺪون ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺔ
ﺗﻨﻘﻞ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ) (85؛ إذ إن اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ ) (110) ،(109ﺗﻌﻄﻴﺎن ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ ﺣﻖ
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺗﻨﻘﻞ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ،وﺗﻐﻴﻴﺮ أﻣﺎﻛﻦ ﺳﻜﻨﺎﻫﻢ ،وﻣﻨﻊ ﺳﻔﺮﻫﻢ إﻟﻰ اﻟﻘﺮى اﻟﻤﺠﺎورة .أﻣﺎ اﻟﻤﺎدة
رﻗﻢ )( 111؛ ﻓﺘﻌﻄﻲ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻻﻋﺘﻘﺎل ،واﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺠﺒﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ ،واﻻﻋﺘﻘﺎل اﻹداري دون ﺗﺤﻘﻴﻖ
أو ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎدﻟﺔ .وﻣﻦ اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ ) ،(112ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ إﺑﻌﺎد اﻟﺴﻜﺎن،
وﻧﻘﻠﻬﻢ ﻣﻦ أﻣﺎﻛﻦ إﻗﺎﻣﺘﻬﻢ )  .(86ﻛﻤﺎ ﺻﺪر ﻓﻲ ﻋﺎم )1950م( ﻗﺎﻧﻮن أﻣﻼك اﻟﻐﺎﺋﺒﻴﻦ ،اﻟﺬي اﺳﺘﻮﻟﺖ
اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻷراﺿﻲ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻠﻜﺎً ﻟﺴﻜﺎن اﻟﺒﻼد ،اﻟﺬﻳﻦ اﺿﻄﺮوا ﻟﻠﻨﺰوح إﻟﻰ
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ﻏﻮاﻧﻤﺔ

ﻣﻨﺎﻃﻖ أﺧﺮى ،ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﺤﺖ اﻟﺴﻴﻄﺮة اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ .أﻣﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﻧﺰﺣﻮا إﻟﻰ دول ﻋﺮﺑﻴﺔ ،ﻓﻮﺻﻔﻬﻢ
اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺎﻟﻐﺎﺋﺒﻴﻦ ،وأﺻﺪرت اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ ﺑﺤﻘﻬﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﻤﻼك اﻷراﺿﻲ ﻟﻌﺎم )1950م() .(87
إن ﻫﺬه اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ،ﻫﻲ ﺻﻮرة ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ ﻟﻤﺎ ﺣﺪث ﻓﻲ ﺟﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ،
إﻻ أن ﻫﻨﺎك ﻓﺎرﻗﺎً ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺞ؛ إذ إن اﻟﻨﻬﺞ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻧﻬﺞ اﺳﺘﻌﻤﺎري .أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﻴﺎن
اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ،ﻓﻬﻮ ﻧﻬﺞ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻟﻌﻘﻴﺪة اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ ،واﻟﺪﻳﻦ اﻟﻴﻬﻮدي ،اﻟﺬي ﻳﻨﺎدي ﺑﺎﻟﺘﻔﻮق اﻟﻌﺮﻗﻲ
واﻟﻨﻘﺎء ﻓﻲ اﻟﺪم؛ ﻣﺘﺨﺬاً ﻣﻦ ﺷﻌﺎر )ﺷﻌﺐ اﻟﻠﻪ اﻟﻤﺨﺘﺎر(؛ ﻟﻴﺪﻟﻞ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ أﺣﻘﻴﺘﺔ اﻟﻴﻬﻮد ﻓﻲ أرض
ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ؛ ﻓﻬﻲ أرض ﻣﻴﻌﺎدﻫﻢ .أﻟﻴﺴﺖ ﺷﻌﺒﺎ؟ وﻗﺪ وﻋﺪﻫﻢ اﻟﺮب ﺑﻬﺎ؛ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎً ﻟﺸﻌﺎر )إﺳﺮاﺋﻴﻞ
اﻟﻜﺒﺮى( .إن ﻫﺬه اﻟﺸﻌﺎرات اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ أدت إﻟﻰ إﻳﺠﺎد ﻗﺎﻧﻮن دﻳﻨﻲ إﺛﻨﻲ آﺧﺮ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ أﺧﻄﺮ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ
اﻟﺘﻲ أﺻﺪرﺗﻬﺎ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ،ﻻﺳﺘﻨﺎده إﻟﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ .وﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﺴﺘﻤﺪ اﻟﻜﻴﺎن
اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻣﻨﻪ ﻗﻮﺗﻪ وﻣﺮﺟﻌﻴﺘﻪ ﻣﻨﻬﺎ )اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ( .وﻫﻮ )ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﺤﺎﺧﺎﻣﻴﺔ(
اﻟﺼﺎدر ﻋﺎم ) 1953م( .ووﻓﻖ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻤﻨﻊ زواج اﻟﻴﻬﻮد ﺑﻐﻴﺮ اﻟﻴﻬﻮد ﺳﻮاء أﻛﺎن اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ
ﻣﺴﻠﻤﺎً أو ﻣﺴﻴﺤﻴﺎً .وﻫﻢ ﻳﻨﺒﺬون ﻏﻴﺮ اﻟﻴﻬﻮد ،وﻳﺤﺘﻘﺮوﻧﻬﻢ .ﻛﻤﺎ أن اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ﻻ
ﺗُﻌﻄﻲ أﺣﻘﻴﺔ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻴﻬﻮد ﺑﺎﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ،إﻻ إذا ﻛﺎﻧﺖ أﻣﻪ ﻳﻬﻮدﻳﺔ .وﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﺰواج ﺻﺤﻴﺤﺎً،
ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﺣﺎﺧﺎم؛ ﻓﺎﻟﺰواج اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺘﺮف ﺑﻪ .ﻛﻤﺎ أن اﻷﺳﺮ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ زواج ﻣﺨﺘﻠﻂ،
ﺗﺨﻀﻊ ﻷﻧﻮاع ﺷﺘﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ) .(88
وﻳﻌﻮد ﺳﺒ ﺐ ﺟﻤﻴﻊ ﻫﺬه اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ واﻟﻌﺪواﻧﻴﺔ إﻟﻰ ﻧﺼﻮص اﻟﺘﻮراة اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺸﺒﺚ ﺑﻬﺎ
رﺟﺎﻻت اﻟﺠﻴﺶ ،واﻟﻘﻴﺎدﻳﻮن اﻟﺼﻬﺎﻳﻨﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﻎ ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻬﻢ .وﻫﺬا ﻣﺎ ﺣﺪث ﻟﺘﺒﺮﻳﺮ اﻟﻌﺪوان اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ
ﻋﻠﻰ ﻟﺒﻨﺎن ﻋﺎم )1982م( ،واﺻﻔﻴﻦ إﻳﺎﻫﺎ ﺑـ )ﺣﺮب ﻣﻠﻬﻤﻬﺎ اﻟﺮب( .ﻓﻘﺪ ﺑﻴﻨﻮا ﻟﻠﺠﻨﻮد – آﻧﺬاك -
اﻟﻨﺼﻮ ص اﻟﺘﻮراﺗﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﺪاﻋﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﺪﻣﻴﺮ أﻋﺪاء إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎﻟﻨﺎر واﻟﻌﺎﺻﻔﺔ .ﻛﻤﺎ زﻋﻤﺖ أن ﻟﻬﺎ
اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺣﺎت واﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺟﻨﻮب ﻟﺒﻨﺎن ،ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﻴﺮاث ﻹﺣﺪى ﻗﺒﺎﺋﻞ إﺳﺮاﺋﻴﻞ اﻟـــ ) (12وﻫﻲ
ﻗﺒﻴﻠﺔ )آﺷﺮ() .(89
وﻣﻤﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ ،أن أﺧﻄﺮ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ وأﺑﺮزﻫﺎ :ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻮدة )1950م(،
واﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ) 1952م( ،اﻟﻠﺬان ﻳﺤﺜﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺠﺮة اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ إﻟﻰ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ .وﻫﻮ ﻣﺎ أﻛﱠﺪه )ﺑﻦ
ﻏﻮرﻳﻮن( ﺑﻘﻮﻟﻪ" :إن ﻫﺬﻳﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻦ ﻣﻌﺎً ﻫﻤﺎ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ وﻋﺪﻧﺎ ﺑﻬﺎ ﻛﻞ ﻳﻬﻮدي ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﻔﻰ") .(90
وﻗﺪ ﺻﺪر ﻫﺬان اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﺎن ﺗﻨﻔﻴﺬاً ﻟﻠﻤﺒﺪأ اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ اﻟﻘﺎﺋﻞ":إن إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻫﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ
ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻴﻬﻮدي)  .(91ﻓﻘﺎﻧﻮن ﺣﻖ اﻟﻌﻮدة ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻜﻞ ﻳﻬﻮدي ،أو ﻣﻌﺘﻨﻖ ﻟﻠﺪﻳﺎﻧﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ﺑﺤﻖ
اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻟﻜﻴﺎن اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ .وأﻋﻄﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻛﺬﻟﻚ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻬﺠﺮة ﺑﻤﻨﺢ
اﻟﻴﻬﻮدي ﺷﻬﺎدة ﻫﺠﺮة ،أو ﻋﺪم ﻣﻨﺤﻪ إﻳﺎﻫﺎ؛ ﻷﺳﺒﺎب وﻇﺮوف ﺗﺨﻀﻊ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮه اﻟﻤﻄﻠﻖ ،وأن ﻗﺮاره
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اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺮﺑﺘﻴﻦ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ واﻟﺠﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺔ

ﻫﺬا ﻻ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ")  . (92وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ،ﻧﺠﺪ ﺳﻠﺐ اﻷرض ﻣﻦ ﻣﻠﱠﺎﻛﻬﺎ اﻷﺻﻠﻴﻴﻦ اﻟﺘﻲ اﺣﺘﻠﺖ
ﻋﺎم )1948م( ،ﻣﻊ أن ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻋﺪل ﻣﺮات ﻋﺪة ،ﻛﺎن آﺧﺮﻫﺎ ﻋﺎم )2003م( .إﻻ أن ﻫﺬا
اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻫﻮ أﺷﺪ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﺗﻤﻴﻴﺰاً وﻋﻨﺼﺮﻳﺔ ،وﺑﺨﺎﺻﺔ أن اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻌﻨﺼﺮي ﻛﺎن ﻳﻨﺺ ﺻﺮاﺣﺔ ﻋﻠﻰ
ﻋﺪم ﻣﻨﺢ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﺑـ )ﻟﻢ ﺷﻤﻞ( اﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻣﻮاﻃﻨﻲ )1948م(.
ﻛﻤﺎ أﻧﱠﻪ ﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﻦ ﺳﻜﺎن اﻟﻀﻔﺔ واﻟﻘﻄﺎع ،اﻟﺬي ﻳﺘﺰوج ﻣﻦ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺗﺤﻤﻞ
اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ،أن ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ .واﻷﻣﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﻦ
اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ واﻟﻘﻄﺎع ،اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺰوج ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺎً ﻳﺤﻤﻞ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ .إﻻ أن ﻫﺬا ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ
ﻋﻠﻰ اﻟﻴﻬﻮدي ﻓﻲ ﺣﺎل اﺧﺘﻴﺎر ﺷﺮﻳﻚ ﻟﺤﻴﺎﺗﻪ ﻣﻦ أي ﻣﻜﺎن ،أو ﻗﻮﻣﻴﺔ ،أو ﺟﻨﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ؛ وﻣﺜﻞ
ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﺆدي ﺑﺎﻟﻀﺮورة إﻟﻰ اﻧﻬﻴﺎر أﺳﺮ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ) .(93
وﻓﻲ ﻋﺎم )2010م( ،أﻗﺮت ﺳﻠﻄﺎت اﻻﺣﺘﻼل ﺗﻌﺪﻳﻼً ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ؛ ﺑﻔﺮض
ﻗﺴﻢ )اﻟﻮﻻء( ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ )اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ( ﻣﻦ ﻏﻴﺮ
اﻟﻴﻬﻮد؛ أي أﻧﻪ ﻳﺴﺘﻬﺪف اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ اﻟﻌﺮب) .(94
وﻓﻲ) (19ﻳﻮﻟﻴﻮ )2018م( ،أﻗﺮ) اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ( اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻴﻬﻮد ﻓﻲ
إﺳﺮاﺋﻴﻞ .وﻳﻨﺘﻬﻚ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻨﺼﺮي ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ؛ ﻓﻘﺪ ﺟﺎء ﻟﻴﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺗﻜﺮﻳﺲ
اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ،واﻟﺘﻄﻬﻴﺮ اﻟﻌﺮﻗﻲ )اﻷﺑﺎرﺗﺎﻳﺪ( .ﻓﻬﻮ ﻣﻦ أﺧﻄﺮ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘﻲ أﺻﺪرﺗﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻻﺣﺘﻼل،
وﻫﺬا ﻣﺎ ذﻛﺮه اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﻦ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ )اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ( ﻣﺴﻌﻮد ﻏﻨﺎﻳﻢ ،ﺑﻘﻮﻟﻪ" :إن ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن
ﻫﻮ ﺷﺮﻋﻨﺔ ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺰ واﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ،وﺧﻄﻮة ﻛﺒﻴﺮة ﻧﺤﻮ ﺗﺤﻮﻳﻞ إﺳﺮاﺋﻴﻞ إﻟﻰ دوﻟﺔ ﻳﻬﻮدﻳﺔ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ
اﻟﻌﺮب؛ ﻓﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻻ ﻳﺼﺎدر ﻓﻘﻂ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻮاﻃﻦ ،وإﻧﻤﺎ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن؛ ﻷﻧﻪ ﻳﻤﻨﻌﻨﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ
ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻲ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻛﻌﺮﺑﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ،وﻳﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺘﻲ ،وﻳﺼﺎدر ﺣﻘﻲ ﻛﺈﻧﺴﺎن
ﺑﺎﻻرﺗﺒﺎط ﺑﺄرﺿﻲ ووﻃﻨﻲ") .(95
وأﺧﻴﺮاً ،ﻓﺈن اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﻦ اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ وﺟﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺎن ﻓﻲ ﻛﻞ أﺳﺎﻟﻴﺐ
اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ؛ إذ ﻧﻼﺣﻆ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﻌﺰوﻟﺔ )اﻟﺒﺎﻧﺘﻮﺳﺘﺎﻧﺎت( ،ﻫﺬه اﻟﻔﻜﺮة اﻟﺘﻲ
ﺟﺴﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ )إﺳﺤﺎق راﺑﻴﻦ( ﻋﺎم )1992م( ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان )اﻟﻔﺼﻞ(.
وﺗﺮﺳﺦ ﻫﺬا اﻟﻤﻔﻬﻮم ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ )أوﺳﻠﻮ( ﻋﺎم )1993م( ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺬاﺗﻲ ﻓﻲ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ إﻟﻰ ) (3ﻣﻨﺎﻃﻖ )أ ،ب ،ج( ،ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻜﻮن اﻟﻤﻨﻄﻘﺘﺎن )أ+ب( ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺘﻴﻦ ﻣﻐﻠﻘﺘﻴﻦ
ﻳﺤﺎﺻﺮﻫﻤﺎ اﻟﺠﻴﺶ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻣﻦ أرﺑﻊ ﺟﻬﺎت .أﻣﺎ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ )ج( ،ﻓﻬﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻮاﺳﻌﺔ ،واﻟﻤﺠﺎورة
ﻹﺳﺮاﺋﻴﻞ ،وﺗﺸﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎت اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ،واﻟﻤﻌﺎﺑﺮ اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﺔ ،وﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ،ﻳﻀﺎف إﻟﻴﻬﺎ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة) .(96
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وﻳﺬﻛﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ أﺣﻤﺪ ﻳﻮﺳﻒ ﻧﻘﻼً ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺔ ) ،(Mid-East Realitiesﻣﻘﺎﻟﺔ ﺑﻌﻨﻮان ﺧﺮاﺋﻂ
)اﻷﺑﺎرﺗﻴﺪ( اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ،ﺟﺎء ﻓﻴﻬﺎ" :إن اﻟﺨﺮاﺋﻂ ﺗﺮوي ﺟﺰءاً ﻣﻦ اﻟﻘﺼﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ،أﻛﺜﺮ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻤﺎ
ﺗﺮوﻳﻪ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺨﺎدﻋﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻳﻨﻄﻖ ﺑﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻮن .ﻓﻤﻦ اﻟﺨﺮاﺋﻂ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻤﺮء رؤﻳﺔ )ﺗﺼﻮر( ﺣﺎل
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻣﻦ داﺧﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺪودة ،وﻣﻐﻠﻘﺔ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎً ،ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺮك ﺑﻴﻦ ﻫﺬه
اﻟﻤﺤﻤﻴﺎت أو اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ")  . (97وﻫﺬا اﻟﺤﻈﺮ اﻟﻤﻔﺮوض ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ ﻳﺒﻘﻰ ﻣﻌﺰوﻻً
وﻣﻀﺒﻮﻃﺎً؛ ﺑﻔﻀﻞ إﺻﺪار اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﻴﻦ ﺑﻄﺎﻗﺎت ﻫﻮﻳﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ،اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻤﻜﻨﻬﻢ ﻫﺬه
اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺮك ﻋﺒﺮ ﻧﻘﺎط اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺣﻴﻄﺖ ﺑﻬﺎ ﻣﻨﺎﻃﻘﻬﻢ .أﻣﺎ
اﻟﻤﻮاﻃﻨﻮن اﻟﻴﻬﻮد ،ﻓﻴﺴﺘﻄﻴﻌﻮن ﻋﺒﻮر أي ﻣﻦ ﻧﻘﺎط اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻫﺬه ﻣﺘﻰ ﺷﺎءوا ذﻟﻚ ) .(98
وﻫﺬا ﻣﺎ ﺣﺪث – أﻳﻀﺎً  -ﻓﻲ ﺟﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،وﻳﺤﺪث – اﻵن  -ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ،ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ
اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺬاﺗﻲ ،وﻫﻮ ﻣﺎ أﺷﺮﻧﺎ إﻟﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺤﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻦ )اﻟﺒﺎﻧﺘﻮﺳﺘﺎﻧﺎت(.
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ
-

ﻳﻌﺎﻧﻲ اﻟﻴﻬﻮد اﻟﺸﺮﻗﻴﻮن داﺧﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺎت ﻋﻨﺼﺮﻳﺔ ﺗﻤﻴﻴﺰﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ
اﻟﻴﻬﻮد اﻟﻐﺮﺑﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﻋﺪﻳﺪة ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ :اﻟﺴﻜﻦ ،واﻟﻌﻤﻞ ،واﻟﺠﻴﺶ ،واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ .وﻫﺬا
ﻳﺪل أن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻃﺒﻘﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻷﺻﻞ اﻟﻌﺮﻗﻲ.

-

ﻫﻨﺎك ﻋﻨﺼﺮﻳﺔ وﻛﺮاﻫﻴﺔ ﺗﺠﺎه اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ،ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﺴﻦ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻮﻟﻬﻢ ﺑﻤﺼﺎدرة
اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ وﺗﺪﻣﻴﺮ ﻗﺮاﻫﻢ وﻃﺮدﻫﻢ ﻣﻦ أراﺿﻴﻬﻢ ،وﻫﺪم ﻣﻨﺎزﻟﻬﻢ.

-

اﻧﺘﻬﺎك اﻟﻴﻬﻮد ﺣﺮﻣﺔ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ،وﻗﻴﺎﻣﻬﻢ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﻌﺾ ﺗﻠﻚ
اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ إﻟﻰ ﺣﻀﺎﺋﺮ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺼﺎدرة ﺑﻌﺾ أﻣﻼك ﺗﻠﻚ اﻟﻜﻨﺎﺋﺲ اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ.

-

ﺑﻨﺎء اﻟﻴﻬﻮد اﻟﺠﺪار اﻟﻌﺎزل اﻟﻌﻨﺼﺮي ﺑﻬﺪف ﻋﺰل اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،ﺑﻴﻦ أﻣﺎﻛﻦ ﺳﻜﻦ
اﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﻴﻦ ،واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺰل اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻛﺎﻧﺘﻮﻧﺎت ،ﻻ راﺑﻂ ﺑﻴﻨﻬﺎ.

-

ﻫﻨﺎك ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﻴﻦ اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﻴﻦ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ واﻟﺠﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻲ ،ﻓﻤﻤﺎرﺳﺎت ﻋﻨﺼﺮﻳﺔ
ﺟﻨﻮب إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﻤﺼﺎدرة اﻷراﺿﻲ ،وﺳﻦ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ﺿﺪ اﻟﺴﻮد ،وﻋﺰﻟﻬﻢ ﻓﻲ
ﻛﺎﻧﺘﻮﻧﺎت ﺧﺎﺻﺔ وﻋﺪم اﺧﺘﻼﻃﻬﻢ ﺑﺎﻟﺒﻴﺾ ،ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻟﻤﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﻪ إﺳﺮاﺋﻴﻞ داﺧﻞ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ.
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ﺔاﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺮﺑﺘﻴﻦ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ واﻟﺠﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴ

The Apartheid System in the Israeli and South African
Experiences

Nirmeen Y. Gawanmeh, Petra University, Amman, Jordan.
Abstract
The apartheid system prevailed in South Africa in 1948. The natives of the land
were segregated into ethnic groups in certain locations known as the Bantustan.
According to apartheid laws, each ethic group, whether white or black in skin, is only
liable to inhabit a certain region. However, the white have the right of mobilization while
the Black are imprisoned in their selected areas. Such discrimination alludes to the one
which is established by Israel to discriminate between the Palestinian Muslims and
Christians in the West Bank, Gaza Strip and other occupied lands. Such racial
discrimination is deeply rooted in the Jewish rationale. Sephardim and Ashkenazim, i.e.
western or eastern Jews serve as a good example on this issue. The Western Jews look
down upon their Eastern peers as being inferior by all means. The Zionist movement
whose members are originally from the west have instigated this inequality and prejudice
against their Eastern peers.
Keywords: Apartheid, Sephardim, Ashkenazim, Zionist Movement, Bantustan.

اﻟﻬﻮاﻣﺶ
 اﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ، ﺑﺤــﺚ ﻧُﺸــﺮ ﻓــﻲ أﻋﻤــﺎل ﻧــﺪوة ﻃــﺮاﺑﻠﺲ ﺣــﻮل اﻟﺼــﻬﻴﻮﻧﻴﺔ واﻟﻌﻨﺼــﺮﻳﺔ،(اﻧﻈــﺮ )ﻫﻤﻔــﺮي واﻟــﺰ
.25 ص،م1979 ، ﺑﻴﺮوت،اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﻨﺸﺮ
.23 ص،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ
 ﺑﺤــﺚ ﻣﻨﺸـﻮر ﻓــﻲ أﻋﻤـﺎل ﻧــﺪوة، أﺿــﻮاء ﺗﺎرﻳﺨﻴـﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺼـﻬﻴﻮﻧﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ واﻟﻼﺳـﺎﻣﻴﺔ،ﻛـﻼوز ﻫﻴﺮﻣـﺎن
.202 ص، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ،ﻃﺮاﺑﻠﺲ
 اﻟﻤﺮﺟــﻊ، ﺑﺤــﺚ ﻣﻨﺸــﻮر ﻓــﻲ أﻋﻤــﺎل ﻧــﺪوة ﻃــﺮاﺑﻠﺲ، اﻟﻔــﺮق ﺑــﻴﻦ اﻟﻴﻬﻮدﻳــﺔ واﻟﺼــﻬﻴﻮﻧﻴﺔ،ﺟــﻲ ﻧــﻮﺑﻴﺮﻏﺮر
.193 ص،اﻟﺴﺎﺑﻖ
 دار، ﻣـﺎري ﺷـﻬﺮ ﺳـﺘﺎن: ﺗﺮﺟﻤـﺔ، اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ ﻏﻴﺮ اﻟﻴﻬﻮد ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ،ﺳﺎﻣﻲ ﻋﻮض اﻟﺬﻳﺐ أﺑﻮ ﺳﺎﺣﻠﻴﺔ
.22-20 ص،2003، دﻣﺸﻖ،اﻟﻨﺸﺮ ﻟﻸواﺋﻞ
.26 ص، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ،ﻫﻤﻔﺮي واﻟﺰ

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
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) (7اﻵﻳﺒﺎك :ﻫﻲ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻠـﻮﺑﻲ اﻟﺮﺋﻴﺴـﺔ اﻟﻀـﺎﻏﻄﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳـﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴـﺔ ﻟـﺪﻋﻢ ﺳﻴﺎﺳـﺔ إﺳـﺮاﺋﻴﻞ ،ﻻ
ﺳــﻴﻤﺎ ﺳﻴﺎﺳــﺎت ﺣــﺰب اﻟﻠﻴﻜــﻮد اﻹﺳــﺮاﺋﻴﻠﻲ .ﻟﻠﻤﺰﻳــﺪ ﻋــﻦ ﻫــﺬه اﻟﻤﻨﻈﻤــﺔ ،اﻧﻈــﺮ :ﺟــﻮن ﺟــﻲ ﻣﻴﺮﺷــﺎﻳﻤﺮ،
ﺳﺘﻴﻔﻴﻦ إم واﻟﺖ ،أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻄﺔ :اﻟﻠﻮﺑﻲ اﻹﺳـﺮاﺋﻴﻠﻲ وﺳﻴﺎﺳـﺔ اﻟﻮﻻﻳـﺎت اﻟﻤﺘﺤـﺪة اﻟﺨﺎرﺟﻴـﺔ ،ﺗﺮﺟﻤـﺔ:
ﻓﺎﺿﻞ ﺟﺘﻜﺮ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺒﻴﻜﺎن ﻟﻠﻨﺸﺮ ،اﻟﺮﻳﺎض ،2006 ،ص .57ﻳﺬﻛﺮ أﻧﻪ ﺑﻌﺪ ﺣـﺮب )1967م( أﺻـﺒﺤﺖ
إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺗﺤﺘﻞ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻷول ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ،ﺣﻴﺚ
ﺑﻠﻐﺖ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ) (140ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻋﺎم )2003م(؛ ﻓﻬﻲ ﺗﺘﻠﻘّـﻰ
ﻣﺴﺎﻋﺪات ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻗﻴﻤﺘﻬـﺎ ) (3ﻣﻠﻴـﺎرات دوﻻر .ﻣﻤـﺎ ﻳﻌﻨـﻲ أن ﺧﻤـﺲ ﻣﻮازﻧـﺔ اﻟﻤﺴـﺎﻋﺪات اﻷﻣﺮﻳﻜﻴـﺔ ﻫـﻲ
ﻹﺳﺮاﺋﻴﻞ .ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ اﻧﻈﺮ ﺟﻮن ﺟﻲ ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.57
) (8ﻟﻠﻤﺰﻳـﺪ ﻋـﻦ اﻟﺤـﺮوب اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ  -اﻹﺳـﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ،اﻧﻈــﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋـﺔ ﺑـﺎﺣﺜﻴﻦ ،اﻟﻤـﺪﺧﻞ إﻟـﻰ اﻟﻘﻀـﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﺔ،
ﺗﺤﺮﻳﺮ :ﺟﻮاد اﻟﺤﻤﺪ ،ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ،ﻋﻤﺎن ،1999 ،ص .295-279
) (9اﻟﻬﺎﻻﺧﺎه )اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ( :ﻫﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ،واﻟﺘﻘﺎﻟﻴـﺪ ،واﻹرﺷـﺎدات اﻟﺪﻳﻨﻴـﺔ ،اﻟﺘـﻲ ﻳﺘﻤﺴـﻚ
ﺑﻬــﺎ اﻟــﺪﻳﻦ اﻟﻴﻬــﻮدي ،وﺗﺸــﺘﻤﻞ ﻋﻠــﻰ ﻋــﺪد ﻣــﻦ اﻟﻮﺻــﺎﻳﺎ ﻳﺒﻠــﻎ ﻋــﺪدﻫﺎ ) (613وﺻــﻴﺔ ،وﺗﻌــﺎﻟﻴﻢ اﻟﺘﻠﻤــﻮد
واﻟﺤﺎﺧﺎﻣﻴﺔ .ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ اﻧﻈﺮ :داود ﺳﻨﻘﺮط ،ﺟﺬور اﻟﻔﻜـﺮ اﻟﻴﻬـﻮدي ،دار اﻟﻔﺮﻗـﺎن ﻟﻠﻨﺸـﺮ واﻟﺘﻮزﻳـﻊ ،ﻋﻤـﺎن،
1987م ،أﺳﻌﺪ اﻟﺤﻤﺮاﻧﻲ ،اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ﻋﻘﻴﺪة وﺷﺮﻳﻌﺔ ،دار اﻟﻨﻔﺎﺋﺲ ،ﻋﻤﺎن.2008 ،
) (10ﺟﻮرﺟﻲ ﻛﻨﻌﺎن ،اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ ،دار اﻟﻨﻬﺎر ﻟﻠﻨﺸﺮ ،ﺑﻴﺮوت1983 ،م ،ص.24
) (11اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.25
) (12اﻷﺑﺎرﺗﺎﻳﺪ :اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﻨﺼﺮي ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻨﺎول ﻫﺬا اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ داﺧﻞ اﻟﺪراﺳﺔ.
) (13أﺣﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺟﺎﺑﺮ ،اﻟﻴﻬﻮد اﻟﺸﺮﻗﻴﻮن ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ،ﺟﺪل اﻟﻀﺤﻴﺔ واﻟﺠﻼد ،ﻣﺮﻛﺰ اﻹﻣﺎرات ﻟﻠﺪراﺳﺎت
واﻟﺒﺤـــﻮث اﻻﺳـــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ،اﻟﻌـــﺪد  ،92أﺑـــﻮ ﻇﺒـــﻲ ،2004 ،ص .46ﻳـــﺬﻛﺮ أ ن اﻟﻤﻤﺎرﺳـــﺎت اﻟﺼـــﻬﻴﻮﻧﻴﺔ
اﻟﻌﻨﺼــﺮﻳﺔ ﺿــﺪ اﻟﻌــﺮب اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻫــﻲ ﻣﺘﻮارﺛــﺔ ﻣــﻦ اﻻﺳــﺘﻌﻤﺎر اﻟﻐﺮﺑــﻲ ﺧﺎﺻــﺔ ﻓــﻲ أوروﺑــﺎ اﻟﺸــﺮﻗﻴﺔ،
وأﻟﻤﺎﻧﻴــﺎ اﻟﻨﺎزﻳــﺔ ،واﻟﻮﻻﻳـــﺎت اﻟﻤﺘﺤــﺪة ،وﻣــﺎ ﻗﺎﻣـــﺖ ﺑــﻪ ﺿـــﺪ اﻟﻬﻨــﻮد اﻟﺤﻤــﺮ ،وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴـــﺎ ﺿــﺪ اﻟﺴـــﻜﺎن
اﻷﺻــﻠﻴﻴﻦ ﻓــﻲ أﺳــﺘﺮاﻟﻴﺎ وﺟﻨــﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴــﺎ .ﻟﻠﻤﺰﻳــﺪ اﻧﻈــﺮ :إدوارد ﺳــﻌﻴﺪ ،اﻟﺠــﺬور اﻟﻔﻜﺮﻳــﺔ ﻟﻺﻣﺒﺮﻳﺎﻟﻴــﺔ
واﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ ،ﻧﺪوة ﻃﺮاﺑﻠﺲ ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.134
) (14أﺣﻤـــﺪ اﻟﺴـــﻴﺪ اﻟﻨﺠـــﺎر وآﺧـــﺮون ،إﺳـــﺮاﺋﻴﻞ ﻣـــﻦ اﻟـــﺪاﺧﻞ اﻵن وﻣﻨـــﺬ ﻧﺼـــﻒ ﻗـــﺮن )ﺻـــﺮاﻋﺎت داﺧﻠﻴـــﺔ
وﻃﻤﻮﺣﺎت ﺧﺎرﺟﻴﺔ( ،ﺗﻘﺪﻳﻢ :ﺟﻮرج ﺣﺒﺶ ،ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﻐﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،دﻣﺸﻖ ،2002ص.29
) (15ﺧﻴﺮﻳــﺔ ﻗﺎﺳــﻤﻴﺔ ،ﻳﻬــﻮد اﻟــﺒﻼد اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ ،ﻣﺮاﺟﻌــﺔ أﻧــﻮر زﻧــﺎﺗﻲ ،ﻣﺮﻛــﺰ دراﺳــﺎت اﻟﻮﺣــﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ ،ﺑﻴــﺮوت،
 ،2015ص.377
) (16ﻋﻤﺎد ﺟﺎد ،إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻞ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.45
) (17ﻫﻨﺎك أوﺟﻪ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ اﻟﻴﻬﻮد اﻟﺸﺮﻗﻴﻴﻦ واﻟﻐﺮﺑﻴﻴﻦ ﺗﺘﺠﻠﱠﻰ ﻣﻦ ﻟﻮن اﻟﺒﺸﺮة ،واﻟـﺰي ،واﻟﻠﻐـﺔ ،واﻟﻠﻬﺠـﺔ،
واﻟﻔـــﺮاﺋﺾ اﻟﺪﻳﻨﻴـــﺔ ،واﻟﻤـــﺄﻛﻮﻻت ،واﻟﻐﻨـــﺎء ،واﻟـــﺮﻗﺺ ﻓـــﻲ اﻷﻋﻴـــﺎد واﻟﻤﻨﺎﺳـــﺒﺎت .ﻟﻠﻤﺰﻳـــﺪ ﻋـــﻦ أوﺟـــﻪ
اﻻﺧﺘﻼف ،اﻧﻈﺮ :ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺮﻋﻲ ،اﻟﺼﺮاع اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ وأﺛﺮه ﻓﻲ اﻟﻴﻬﻮد اﻟﺸـﺮﻗﻴﻴﻦ :دراﺳـﺔ
ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﻟﻴﻬﻮد اﻟﺸﺮﻗﻴﻮن ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ اﻟﻮاﻗـﻊ واﺣﺘﻤـﺎﻻت اﻟﻤﺴـﺘﻘﺒﻞ ،ﻣﺮﻛـﺰ دراﺳـﺎت اﻟﻮﺣـﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ،
ﺑﻴﺮوت.2003 ،
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اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺮﺑﺘﻴﻦ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ واﻟﺠﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺔ

) (18ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺮﻋﻲ ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.144
) (19اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.144
) (20ﺗـﻮم ﺳــﻴﻐﻒ ،اﻹﺳــﺮاﺋﻴﻠﻴﻮن اﻷواﺋـﻞ  ،1949ﺗﺮﺟﻤــﺔ :ﺧﺎﻟــﺪ ﻋﺎﻳــﺪ ،ﻣﺮاﺟﻌـﺔ ،ﺳــﻤﻴﺮ ﺟﺒــﻮر ،دار دوﻣﻴﻨــﻮ
ﻟﻠﻨﺸﺮ ،اﻟﻘﺪس ،1984 ،ص .92-90
) (21ﻣﺤﻤــﺪ إﻣــﺎرة ،اﻟﺴــﻠﻮك اﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ ﻟﻠﻴﻬــﻮد :دراﺳــﺔ ﻓــﻲ ﻛﺘــﺎب اﻟﻴﻬــﻮد اﻟﺸــﺮﻗﻴﻮن ،اﻟﻤﺮﺟــﻊ اﻟﺴــﺎﺑﻖ ،ص
.113
) (22راﺳﻢ ﺧﻤﺎﻳﺴﻲ ،ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟﻴﻬﻮد اﻟﺸﺮﻗﻴﻴﻦ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ :ﺗﻮزﻳﻌﻬﻢ واﻟﺴﻴﺎﺳـﺔ اﻟﺮﺳـﻤﻴﺔ ﻟﺘـﻮﻃﻴﻨﻬﻢ ،دراﺳـﺔ
ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﻟﻴﻬﻮد اﻟﺸﺮﻗﻴﻮن اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴـﺎﺑﻖ ،ص  .98وﻋـﻦ ﻧـﺺ اﻟﻘـﺎﻧﻮن ،اﻧﻈـﺮ ﻋﻠـﻰ اﻹﻧﺘﺮﻧـﺖ :ﻗـﺎﻧﻮن
اﻟﺴﻜﻦ اﻟﻌﺎم )ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ( ﻟﻌﺎم  ،1998ﻣﺴﻜﻦ ﺷﻌﺒﻲ ،ﻛﻞ اﻟﺤﻖ.
) (23اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.98
) (24ﺧﻴﺮﻳﺔ ﻗﺎﺳﻤﻴﺔ ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.381
) (25وﺣﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﻴﺪ ،اﻟﻴﻬﻮد اﻟﻌﺮب ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ؛ اﺣﺘﻤﺎﻻت اﻟﻌـﻮدة واﺗﺠﺎﻫﺎﺗﻬـﺎ ،ﻣﺮﻛـﺰ اﻟﺪراﺳـﺎت
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﻫﺮام ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،1978 ،ص.90
) (26ﺣﺮﻛــﺔ اﻟﻔﻬــﻮد اﻟﺴــﻮد ﺣﺮﻛــﺔ ﻇﻬــﺮت داﺧــﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻹﺳــﺮاﺋﻴﻠﻲ؛ ﻧﺘﻴﺠــﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴــﺰ اﻟﺤﺎﺻــﻞ ﺑﻴــﻨﻬﻢ وﺑــﻴﻦ
اﻟﻴﻬﻮد اﻟﻐﺮﺑﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻷﻣﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،وازدﻳﺎد اﻟﻔﻘﺮ ،واﻟﻌﻴﺶ ﻓﻲ
أﺣﻴــﺎء ﻓﻘﻴــﺮة )ﻟﻠﺴــﻔﺎردﻳﻢ( .ودﻋﻴــﺖ ﺑﻬــﺬا اﻻﺳــﻢ ﻧﺴــﺒﺔ إﻟــﻰ اﻟﺘﻨﻈــﻴﻢ اﻟﺴــﺎﺋﺪ ﻓــﻲ اﻟﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤــﺪة
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺗﺤﺖ اﺳﻢ )اﻟﻔﻬﻮد اﻟﺴﻮد( ،اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪاﻓﻌﻮن ﻋﻦ ﺣﻘـﻮق اﻟﺰﻧـﻮج .ﻟﻠﻤﺰﻳـﺪ اﻧﻈـﺮ :ﻋﺒـﺪ اﻟﺤﻔـﻴﻆ
ﻣﺤﺎرب ،ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻔﻬﻮد اﻟﺴﻮد ﻓـﻲ إﺳـﺮاﺋﻴﻞ :أﺳـﺒﺎﺑﻬﺎ وأﺻـﻮﻟﻬﺎ ،ﻣﺠﻠـﺔ ﺷـﺆون ﻓﻠﺴـﻄﻴﻨﻴﺔ ،ع  ،4أﻳﻠـﻮل،
1971م ،ص.143
) (27راﺳﻢ ﺧﻤﺎﻳﺴﻲ ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.90
) (28إﻳﻼ ﺣﺒﻴﺒﺔ ﺷﻮﺣﻂ ،اﻟﻴﻬﻮد اﻟﺸﺮﻗﻴﻮن ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ :اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈـﺮ ﺿـﺤﺎﻳﺎﻫﺎ اﻟﻴﻬـﻮد ،ﻣﺠﻠـﺔ
اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،ع  ،38اﻟﻤﺠﻠﺪ  ،1998 ،9ص.114
) (29راﺳﻢ ﺧﻤﺎﻳﺴﻲ ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.91
) (30ﻳــﺬﻛﺮ أ ن ﻛﺘــﺎب )ﺗــﺎرﻳﺦ اﻟﺸــﻌﺐ اﻟﻴﻬــﻮدي( إﻟﺰاﻣــﻲ ﻟﻤﺮاﺣــﻞ اﻟﺪراﺳــﻴﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴــﺔ واﻟﺜﺎﻧﻮﻳــﺔ .وﻳﺤــﻮي
) (400ﺻﻔﺤﺔ ،ﻣﻨﻬﺎ (9) :ﺻﻔﺤﺎت ﻓﻘﻂ ﻣﺨﺼﺼـﺔ ﻟﻠﻴﻬـﻮد اﻟﺸـﺮﻗﻴﻴﻦ ،واﻟﺒـﺎﻗﻲ ﻟﻴﻬـﻮد أوروﺑـﺎ وأﻣﺮﻳﻜـﺎ.
إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ "أ ن اﻟﺼـﻮر ﻓـﻲ اﻟﻜﺘـﺎب ﺑﻌﻴـﺪة ﻋـﻦ ﺷـﻜﻞ آﺑـﺎء اﻟﻴﻬـﻮد اﻟﺸـﺮﻗﻴﻴﻦ وﻃـﺮق ﻣﻌﻴﺸـﺘﻬﻢ .ﻟﻠﻤﺰﻳـﺪ،
اﻧﻈﺮ :ﻣﺮوان دروﻳﺶ أودي أدﻳﺐ وآﺧﺮون .ﺣﺮﻛـﺔ ﺷـﺎس واﻟﻴﻬـﻮد اﻟﺸـﺮﻗﻴﻮن :ﻛﺘـﺎب اﻟﻴﻬـﻮد اﻟﺸـﺮﻗﻴﻮن
ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ.
) (31دورﻳﺲ ﺑﻦ ﺳﻴﻤﻮن ،إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠـﻴﻢ ﻓـﻲ إﺳـﺮاﺋﻴﻞ ،ﻛﺘـﺎب إﺳـﺮاﺋﻴﻞ اﻟﺜﺎﻧﻴـﺔ ،اﻟﻤﺮﺟـﻊ اﻟﺴـﺎﺑﻖ ،ص.136
اﻧﻈﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺮوان دروﻳﺶ ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.41
) (32ﻫﻴﻠﺪا اﻟﺼﺎﻳﻎ ،اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﻟﻴﻬﻮد اﻟﺸﺮﻗﻴﻴﻦ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ،ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،ﻣﺮﻛﺰ اﻷﺑﺤـﺎث،
ﺑﻴﺮوت1971 ،م ،ص.150-136
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) (33ﻧــﺪى اﻟﺸــﻘﻴﻔﻲ اﻟﻤﻴﺮﻳﻨــﻲ ،اﻟﻜﻴــﺎن اﻟﺼــﻬﻴﻮﻧﻲ ﺑــﻴﻦ ﻳﻬﻮدﻳــﺔ اﻟﺪوﻟــﺔ واﻧﻬﻴﺎرﻫــﺎ ،ﻣﺮﻛــﺰ ﺑﺎﺣــﺚ ﻟﻠﺪراﺳــﺎت
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ واﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ،ﺑﻴﺮوت ،2011 ،ص.83
) (34أورﻛﺸــﺘﻲ ،اﻟﻔﺠــﻮة اﻟﻌﺮﻗﻴــﺔ ﻓــﻲ إﺳــﺮاﺋﻴﻞ ،ﺗﺮﺟﻤــﺔ أﻛــﺮم أﻟﻔــﻲ ،ﻣﺠﻠــﺔ ﻣﺨﺘــﺎرات إﺳـﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ،اﻟﻌــﺪد)،(55
ﻳﻮﻟﻴﻮ  ،1999ص.14
) (35أورﻛﺸﻨﻲ ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.14
) (36اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.15
) (37اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.15
) (38ﺣﺎﻣــﺪ ﻋﺒــﺪ اﻟﻠــﻪ رﺑﻴــﻊ ،إﻃــﺎر اﻟﺤﺮﻛــﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ ﻓــﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻹﺳــﺮاﺋﻴﻠﻲ ،دار اﻟﻔﻜــﺮ اﻟﻌﺮﺑــﻲ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋــﺔ
واﻟﻨﺸﺮ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة1981 ،م ،ص.222
) (39راﺳﻢ ﺧﻤﺎﻳﺴﻲ ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.82
) (40ﻋﻤــﺎد ﺟــﺎد ،اﻟﺒﻌــﺪ اﻟــﺪﻳﻤﻐﺮاﻓﻲ ﻓــﻲ ﻣﺴــﻴﺮة اﻟﺼــﺮاع ودوره اﻟﻤﺴــﺘﻘﺒﻠﻲ ،ﻛﺘــﺎب إﺳــﺮاﺋﻴﻞ ﻣــﻦ اﻟــﺪاﺧﻞ،
ﺗﻘﺪﻳﻢ :ﺟﻮرج ﺣﺒﺶ ،ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﻐﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،دﻣﺸﻖ ،2002 ،ص.48
) (41ﻣﺮوان دروﻳﺶ ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.51
) (42اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.51
) (43اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.51
) (44اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.51
) (45رﻳــﺎض اﻷﺷــﻘﺮ ،ﻗﻴــﺎدة اﻟﺠــﻴﺶ اﻹﺳــﺮاﺋﻴﻠﻲ ) .(1981-1960ﻣﺆﺳﺴــﺔ اﻟﺪراﺳــﺎت اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﺔ ،ﻣﺮﻛــﺰ
اﻷﺑﺤﺎث ،ﺑﻴﺮوت ،1981 ،ص.139
) (46ﻳﻮﻧﺎﺗﺎن ﺑﻦ ﻓﺮات ،ﺗﺂﻛﻞ ﻣﺤﻠﻲ ﻓﻲ ﻫﻴﺒﺔ اﻟﺠﻴﺶ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ،ﻣﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ.
) (47ﺟـــﺪع ﺟـــﻼدي ،إﺳـــﺮاﺋﻴﻞ ﻧﺤـــﻮ اﻻﻧﻔﺠـــﺎر اﻟـــﺪاﺧﻠﻲ ،دار اﻟﺒﻴـــﺎدر ﻟﻠﻨﺸـــﺮ واﻟﺘﻮزﻳـــﻊ ،اﻟﻘـــﺎﻫﺮة،1988 ،
ص.219
) (48ﺳﺎﻣﻲ ﻋﻮض اﻟﺬﻳﺐ أﺑﻮ ﺳﺎﺣﻠﻴﺔ ،اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ ﻏﻴﺮ اﻟﻴﻬﻮد ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.30-29
) (49اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.41-40
) (50ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻋﻦ اﻟﺴﻤﺎت اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ،اﻧﻈﺮ :أﻧﻴﺲ ﻓﺎﻳﺰ اﻟﻘﺎﺳﻢ ،ﻗـﺎﻧﻮن اﻟﻌـﻮدة ﻟﺪوﻟـﺔ إﺳـﺮاﺋﻴﻞ،
ﻣﻨﺸﻮرات ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،ﻣﺮﻛﺰ اﻷﺑﺤﺎث ﺑﻴﺮوت1971 ،م.
) (51ﺳﺎﻣﻲ ﻋﻮض اﻟﺬﻳﺐ أﺑﻮ ﺳﺎﺣﻠﻴﺔ ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص .42
) (52اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.44
) (53ﺳﺎﻣﻲ ﻋﻮض أﺑﻮ ﺳﺎﺣﻠﻴﺔ ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.45
) (54اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص46
) (55ﺳﺎﻣﻲ ﻋﻮض اﻟﺬﻳﺐ أﺑﻮ ﺳﺎﺣﻠﻴﺔ ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.51
) (56ﻋﺒﺎس إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ،ﻋﻨﺼﺮﻳﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ،ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺰﻳﺘﻮﻧﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت ،ﺑﻴﺮوت ،2008 ،ص .84-79
) (57ﺧﻄﺔ )ﻳﻮﺣﻨﺎن( واﻟﺨﻄﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ :وﺿﻌﻬﻤﺎ ﻳﻮﺳﻒ ﻓﺎﺗﻴﺲ ﻣﺪﻳﺮ داﺋﺮة اﻻﺳﺘﻴﻄﺎن واﻷراﺿـﻲ ﻧﺎﺋـﺐ رﺋـﻴﺲ
اﻟﺼـﻨﺪوق اﻟﻘـﻮﻣﻲ اﻟﻴﻬــﻮدي ،ﺗﻬـﺪف إﻟــﻰ ﺗﺮﺣﻴـﻞ إرادي ﻟﻠﻌـﺮب )1948م( ﻣــﻦ اﻟﻤﺴـﻴﺤﻴﻴﻦ واﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ
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اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺮﺑﺘﻴﻦ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ واﻟﺠﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺔ

وﻗﺮى اﻟﺠﻠﻴﻞ إﻟﻰ اﻷرﺟﻨﺘﻴﻦ .وﺗﻬﺪف اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﺮﺣﻴﻞ اﻟﻌـﺮب إﻟـﻰ ﺑﻠـﺪان ﻣﺠـﺎورة ،ﻣﺜـﻞ ﻟﻴﺒﻴـﺎ؛
إذ اﺷــﺘﺮى اﻹﺳــﺮاﺋﻴﻠﻴﻮن أراﺿــﻲ واﺳــﻌﺔ ﻣــﻦ اﻟﻤﺴــﺘﻮﻃﻨﻴﻦ اﻹﻳﻄــﺎﻟﻴﻴﻦ اﻟــﺮاﻏﺒﻴﻦ ﺑﺘــﺮك ﻟﻴﺒﻴــﺎ .أﻣــﺎ ﺧﻄــﺔ
ﺣﻀـﺮ ﻟﻬـﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ ﺑﺎرﺗﻜـﺎب ﻣﺠـﺰرة
)ﺣﻔﺮﻓﻴﺮت(" :ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﻃـﺮد اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻴﻴﻦ إﻟـﻰ ﺷـﺮق اﻷردن .و 
)ﻛﻔﺮ ﻗﺎﺳﻢ( ﻋـﺎم ) .(1956ﻟﻠﻤﺰﻳـﺪ ﻋـﻦ ﻫـﺬه اﻟﺨﻄـﻂ ،اﻧﻈـﺮ :ﻧـﻮر اﻟـﺪﻳﻦ ﻣﺼـﺎﻟﺤﺔ ،أرض أﻛﺜـﺮ وﻋـﺮب
أﻗــﻞ :ﺳﻴﺎﺳــﺔ اﻟﺘﺮاﻧﺴــﻔﻴﺮ اﻹﺳــﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻓــﻲ اﻟﺘﻄﺒﻴــﻖ ) ،(1969-1949ﻣﺆﺳﺴــﺔ اﻟﺪراﺳــﺎت اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﺔ،
ﺑﻴﺮوت ،1997 ،ص.56-33
) (58ﺗﻬــﺪف ﻫــﺬه اﻟﺨﻄــﺔ اﻻﺳــﺘﻴﻄﺎﻧﻴﺔ إﻟــﻰ ﺗﺮﺣﻴــﻞ ﻧﺤــﻮ ) 5آﻻف( ﻣــﻦ ﺑــﺪو اﻟﻨﻘـﺐ إﻟــﻰ ﻗــﺮى) :أﺑــﻮ ﺗﻠــﻮل(،
و)أﺑــﻮ ﻗﺮﻳﻨــﺎت( ،و)وادي اﻟــﻨﻌﻢ( .ﻟﻠﻤﺰﻳــﺪ ﻋــﻦ ﺧﻄــﺔ اﻟﻨﻘــﺐ  ،2015ﻣﺤﻤــﺪ ﺧﻤــﻴﺲ دﺑــﺎﺑﺶ ،اﻟﻤﺨﻄــﻂ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﻜﻴﺎن اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ ﻟﺘﻬﻮﻳﺪ اﻟﻨﻘﺐ ،ﻣﺠﻠـﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌـﺔ اﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤـﻮث اﻹﻧﺴـﺎﻧﻴﺔ ﻏـﺰة ،ﻣﺠﻠـﺪ
 ،25اﻟﻌﺪد 2017 ،2م.
) (59ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺪار اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ  ،2017اﻟﻌﺪد  ،13ﻣﺮﻛﺰ ﺟﻨﻴﻦ ﻟﻠﺪراﺳﺎت ،ﺑﻴﺮوت ،2017 ،ص.76
) (60ﻋﺒﺎس إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ،ﻋﻨﺼﺮﻳﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ،ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺰﻳﺘﻮﻧﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت ،ﺑﻴﺮوت ،2008 ،ص.90
) (61اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.90
) (62اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.90
) (63ﻋﺒﺎس إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ،ﻋﻨﺼﺮﻳﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.90
) (64اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.91-90
) (65ﻗﺮار ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺸﺄن ﺟﺪار اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﻨﺼﺮي ،إﻋﺪاد ﻣﺮﻛﺰ ﺟﻨﻴﻦ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻻﺳـﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ،
أﻳﻠﻮل ،2004 ،ص.41
ﻳﺬﻛﺮ أن ﻓﻜﺮة ﺑﻨﺎء اﻟﺠﺪار ﻣﻮﺟﻮدة ﻣﻨﺬ ﻋﻬﺪ )ﺑﻦ ﻏﻮرﻳﻮن( اﻟـﺬي ﻓﻜـﺮ ﺑﺈﻗﺎﻣـﺔ ﺟـﺪار ﻋـﺎزل ﺣـﻮل
ﻛﻞ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘـﺪس اﻟﺸـﺮﻗﻴﺔ واﻟﻐﺮﺑﻴـﺔ ﻛﻌﺎﺻـﻤﺔ أﺑﺪﻳـﺔ ﻹﺳـﺮاﺋﻴﻞ .ﻓﻤﻨـﺬ اﺣـﺘﻼل إﺳـﺮاﺋﻴﻞ ﻷراﺿـﻲ اﻟﻀـﻔﺔ
اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وﻗﻄﺎع ﻏﺰة ﻋﺎم )(1967م .وﻓﻜـﺮة اﻟﻔﺼـﻞ ﺑـﻴﻦ اﻟﻀـﻔﺔ وإﺳـﺮاﺋﻴﻞ ﺗـﺮاود اﻟﻜﺜﻴـﺮﻳﻦ ﻣـﻦ اﻟﺰﻋﻤـﺎء
واﻟﻘﺎدة اﻟﺼﻬﺎﻳﻨﺔ ،وإﺣﻴﺎء ﻟﻌﻘﺪة )اﻟﺠﻴﺘـﻮ( .ﻟﻠﻤﺰﻳـﺪ ،اﻧﻈـﺮ :ﺟـﺪار اﻟﻔﺼـﻞ اﻟﻌﻨﺼـﺮي اﻷﺣـﺎدي اﻟﺠﺎﻧـﺐ،
دراﺳﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷوروﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ،إﻋﺪاد ﻣﺮﻛـﺰ ﺟﻨـﻴﻦ ﻟﻠﺪراﺳـﺎت اﻻﺳـﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ،
ﺣﺰﻳﺮان.2003،
) (66ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺨﻄﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ،ﻓﻘﺪ ﻧﻔﺬ اﻟﺠﺪار ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﻣﺮاﺣﻞ:
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ :ﺗﻤﺘﺪ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺔ )ﺑﻴﺖ ﺳﺎﻟﻢ( أﻗﺼﻰ ﺷﻤﺎل ﻏﺮب اﻟﻀـﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴـﺔ إﻟـﻰ ﺑﻠـﺪة )ﻛﻔـﺮ ﻗﺎﺳـﻢ( ﺑﻄـﻮل
)360ﻛﻢ( .اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :ﺗﻤﺘـﺪ ﻣـﻦ ﻗﺮﻳـﺔ )ﺑﻴـﺖ ﺳـﺎﻟﻢ( إﻟـﻰ )اﻟﺘﻴﺎﺳـﻴﺮ( ﻋﻠـﻰ ﺣـﺪود اﻟﻐـﻮر اﻷردﻧـﻲ.
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜـﺔ :ﺗﺒـﺪأ ﻣـﻦ ﻣﺴـﺘﻮﻃﻨﺔ )اﻟﻜﻔـﺎ( إﻟـﻰ اﻟﺒﺤـﺮ اﻟﻤﻴـﺖ .ﻟﻠﻤﺰﻳـﺪ ،اﻧﻈـﺮ :ﻏﺎﻧﻴـﺔ ﻣﻠﺤـﻴﺲ ،ﺟـﺪار
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﻨﺼﺮي اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ،ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،اﻟﻌﺪد  ،2003 ،55ص.68-67
) (67اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.69
) (68ﻇــــﺎﻓﺮ ﺑــــﻦ ﺧﻀــــﺮاء ،روﻻ ﻳﻮﺳــــﻒ اﻟﺒﺮﻏــــﻮﺛﻲ ،ﺟــــﺪار اﻟﻔﺼــــﻞ اﻟﻌﻨﺼــــﺮي ،دار ﻛﻨﻌــــﺎن ﻟﻠﺪراﺳــــﺎت،
دﻣﺸﻖ،2004،ص.40
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ﻏﻮاﻧﻤﺔ

) (69ﻟﻠﻤﺰﻳــﺪ اﻧﻈــﺮ :ﻗــﺮار ﻣﺤﻜﻤــﺔ اﻟﻌــﺪل اﻟﺪوﻟﻴــﺔ ،اﻟﻤﺮﺟــﻊ اﻟﺴــﺎﺑﻖ ،ص ،34-31وﻋﻤــﺎ ﺗﻤــﺖ ﻣﺼــﺎدرﺗﻪ ﻣــﻦ
اﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،اﻧﻈﺮ :ﻏﺎﻧﻴﺔ ﻣﻠﺤﻴﺲ ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.70-69
) (70ﻏﺎﻧﻴﺔ ﻣﻠﺤﻴﺲ ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.71
) (71ﻧﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن )ﻣﻌﺎداة اﻟﺘﺒﺸﻴﺮ( :ﻋﻠﻰ أن ﻣﻦ ﻳﻌﻄﻲ ،أو ﻳﻌﺪ ﺑﺈﻋﻄﺎء ﻣﺎل ،أو ﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟـﻪ ﻟﺠـﺬب ﺷـﺨﺺ؛
ﺑﻬــﺪف ﺗﻐﻴﻴــﺮ دﻳﻨــﻪ ﻳﻌﺎﻗــﺐ ﺑﺎﻟﺴــﺠﻦ ﻟﻤــﺪة ﺧﻤــﺲ ﺳــﻨﻮات ،أو ﻏﺮاﻣــﺔ ﻣﺎﻟﻴــﺔ ﻗــﺪرﻫﺎ ) (50.000ﻟﻴــﺮة
إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ،اﻧﻈﺮ :ﺳﺎﻣﻲ ﻋﻮض اﻟﺬﻳﺐ أﺑﻮ ﺳﺎﺣﻠﻴﺔ ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.89
) (72ﺟــﻮﻧﻲ ﻣﻨﺼــﻮر ،ﻣﻨﻘــﺬ اﻷرض وداﻋﻴــﺔ ﺗﺮاﻧﺴــﻔﻴﺮ ﻟﻠﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﻴﻦ :ﻗــﺮاءة ﺧﺎﻃﻔــﺔ ﻓــﻲ ﻳﻮﻣﻴــﺎت وﻣــﺬﻛﺮات
ﻳﻮﺳﻒ ﻓﺎﻳﺘﺲ ،ﻣﺠﻠﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ،اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ،اﻟﻌـﺪدان ) (2 ،1رام
اﻟﻠﻪ ،2003 ،ص.165
) (73أول ﻣﺎ ﻇﻬﺮ ﻣﺼﻄﻠﺢ أﺑﺎرﺗﻴﺪ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴـﺔ ،ﻋﻨـﺪﻣﺎ اﺳـﺘﻮﻟﻰ اﻷوروﺑﻴـﻮن اﻟﻤﻬـﺎﺟﺮون
ﻋﻠــﻰ اﻷرض ،وأﺧــﺬوا ﻳﻤﺎرﺳــﻮن ﻣــﺎ ﻳﻌــﺮف اﻵن ﺑﺎﻟﻔﺼــﻞ اﻟﻌﻨﺼــﺮي ،ﻓﻔﺼــﻠﻮا اﻟﻬﻨــﻮد اﻟﺤﻤــﺮ )اﻟﺴــﻜﺎن
اﻷﺻــﻠﻴﻴﻦ( ﻋــﻦ اﻷﻗﻠﻴــﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻤﺴــﺘﻮﻃﻨﻴﻦ اﻟﺒــﻴﺾ؛ ﻟﺠﻤﻌﻬــﻢ ﻓــﻲ ﻣﺤﻤﻴــﺎت ﺧﺎﺻــﺔ .ﺛــﻢ ﻇﻬــﺮ
اﻟﻤﺼـﻄﻠﺢ ﻣـﺮة أﺧـﺮى ﻓـﻲ ﺟﻨـﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴـﺎ ﻋـﺎم ) (1992-1944وﺻـﺎﻏﻪ )د.ف .ﻣـﺎﻻن.(D.F malan
ﻟﻠﻤﺰﻳـﺪ ،اﻧﻈــﺮ :أﺣﻤـﺪ ﻳﻮﺳــﻒ ،اﻷﺑﺎرﺗﻴـﺪ ﻓــﻲ ﻓﻠﺴـﻄﻴﻦ اﻟﻌﻨﺼــﺮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻤﺄﺳﺴـﺔ ،ﻣﺠﻠــﺔ ﺷـﺆون اﻷوﺳــﻂ،
اﻟﻌــﺪد) ،2002 ،(107ص ،71ﻛــﺬﻟﻚ ﺣﻤــﺪ ﺳــﻌﻴﺪ اﻟﻤﻮﻋــﺪ ،اﻷﺑﺎرﺗﻴــﺪ اﻟﺼــﻬﻴﻮﻧﻲ ،ﻣﻨﺸــﻮرات اﺗﺤــﺎد
اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮب ،دﻣﺸﻖ ،2001 ،ص.17
) (74اﻟﺒﻮﻳﺮ :ﻫﻢ اﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﻮن اﻟﻤﺴـﻴﺤﻴﻮن اﻟﻬﻮﻟﻨـﺪﻳﻮن اﻟـﺬﻳﻦ اﺳـﺘﻌﻤﺮوا ﻓـﻲ ﺟﻨـﻮب اﻓﺮﻳﻘﻴـﺎ ﻟﻠﻤﺰﻳـﺪ اﻧﻈـﺮ:
إﺣﺴﺎن اﻟﻜﻴﺎﻟﻲ ،اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ واﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﻨﺼـﺮي ﻓـﻲ أﻓﺮﻳﻘﻴـﺎ وإﺳـﺮاﺋﻴﻞ ،دار ﻃـﻼس ﻟﻠﻨﺸـﺮ ،دﻣﺸـﻖ-19 ،
.20
) (75اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.21
) (76ﺣﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﻤﻮﻋﺪ ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ص.30
) (77اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ص.30
) (78أﺣﻤﺪ ﻳﻮﺳﻒ ،اﻷﺑﺎرﺗﺎﻳﺪ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص ،122اﻧﻈﺮ ﻛﺬﻟﻚ إﺣﺴﺎن اﻟﻜﻴﺎﻟﻲ ،اﻟﻤﺮﺟـﻊ
اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.66
) (79إﺣﺴﺎن اﻟﻜﻴﺎﻟﻲ ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.30
) (80ﻛﻤﺎل ﻗﺒﻌﺔ ،اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ واﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﻨﺼﺮي ،اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،اﻟﺮﺑـﺎط ،1992 ،ص-138
.139
) (81ﺣﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﻤﻮﻋﺪ ،اﻷﺑﺮﺗﺎﻳﺪ اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.31
) (82اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.31
) (83أﺣﻤــﺪ ﻳﻮﺳــﻒ ،اﻷﺑﺮﺗﺎﻳــﺪ ﻓــﻲ ﻓﻠﺴــﻄﻴﻦ اﻟﻤﺮﺟــﻊ اﻟﺴــﺎﺑﻖ ،ص ،122ﻛــﺬﻟﻚ إﺣﺴــﺎن اﻟﻜﻴــﺎﻟﻲ ،اﻟﻤﺮﺟــﻊ
اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.48
) (84ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ،اﻧﻈﺮ :ﺑﻼل إﺑﺮاﻫﻴﻢ ،ﻣﺠﻠﺔ اﻷرض ،ع.2009 ،34
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اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺮﺑﺘﻴﻦ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ واﻟﺠﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺔ

) (85ﺻــﺒﺮي ﺟــﺮﻳﺲ ،اﻟﻌــﺮب ﻓــﻲ إﺳــﺮاﺋﻴﻞ ،ﻣﻨﻈﻤــﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳــﺮ اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﺔ ،ﻣﺮﻛــﺰ اﻷﺑﺤــﺎث ،ﺑﻴــﺮوت1967 ،م،
ص.21-20
) (86اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﻮاد ،اﻧﻈـﺮ :ﺻـﺒﺮي ﺟـﺮﻳﺲ ،اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻲ ﻓـﻲ اﻟﻘـﻮاﻧﻴﻦ اﻹﺳـﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ،ﻣﻌﺎﻟﺠـﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴـﺔ
وﺳﻴﺎﺳـــﻴﺔ ،ﻣﺠﻠـــﺔ ﺷـــﺆون ﻓﻠﺴـــﻄﻴﻨﻴﺔ ،اﻟﻌـــﺪد ) ،1981 ،(113-112ﻛـــﺬﻟﻚ ،ﺣﻤـــﺪ ﺳـــﻌﻴﺪ اﻟﻤﻮﻋـــﺪ،
اﻷﺑﺮﺗﺎﻳﺪ اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.120-90
) (87ﺣﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﻤﻮﻋﺪ ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.120-90
) (88اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﺤﺎﺧﺎﻣﻴﺔ :ﻫـﻲ ﻣﺤـﺎﻛﻢ ﻣﺮﺗﺒﻄـﺔ ﺑـﺎﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼـﻴﺔ وﻓـﻖ أﺣﻜـﺎم )اﻟﻬﺎﻻﺧـﺎه( ﻟﻠﻤﺰﻳـﺪ ،اﻧﻈـﺮ:
ﺳﺘﻴﻔﺎن ﻏﻮراﻧﻮف ،اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ﻣﺒﺪأ أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ ،اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .39
) (89ﻧﺎدﻳﺔ ﺳﻌﺪ اﻟﺪﻳﻦ ،ﺣﻖ ﻋﻮدة اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﺣﻞﱢ اﻟـﺪوﻟﺘﻴﻦ وﻳﻬﻮدﻳـﺔ اﻟﺪوﻟـﺔ ،ﻣﺮﻛـﺰ زﻳﺘﻮﻧـﺔ
ﻟﻠﺪراﺳﺎت ،ﺑﻴﺮوت ،2011 ،ص.93
) (90إﺣﺴــﺎن ﺳــﺎﻣﻲ اﻟﻜﻴــﺎﻟﻲ ،اﻟﻌﻨﺼــﺮﻳﺔ اﻟﺼــﻬﻴﻮﻧﻴﺔ ﻓــﻲ اﻟﺪﺳــﺘﻮر واﻟﻘــﻮاﻧﻴﻦ اﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ اﻹﺳــﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ،اﺗﺤــﺎد
اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻴﻦ اﻟﻌﺮب1976 ،م ،ص.68
) (91اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.73
) (92ﻧﺎدﻳﺔ ﺳﻌﺪ اﻟﺪﻳﻦ ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.16
) (93ﻋﺒﺎس إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.52-51
) (94ﻧﺎدﻳﺔ ﺳﻌﺪ اﻟﺪﻳﻦ ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.16
) (95ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤـﺪ اﻟﺤﺴـﻦ ،إﻗـﺮار ﻗـﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟـﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴـﺔ ﻟﻠﻴﻬـﻮد :ﻗـﺮاءة ﻓـﻲ اﻟﻤﻀـﻤﻮن ،ﻣﺮﻛـﺰ اﻟﺒﺤـﻮث
واﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ،اﻟﺮﻳﺎض ،2018،ص.39
) (96أﺣﻤﺪ ﻳﻮﺳﻒ ،اﻷﺑﺎرﺗﻴﺪ ﻓـﻲ ﻓﻠﺴـﻄﻴﻦ :ﻣﺮﺟـﻊ ﺳـﺎﺑﻖ ،ص .129ﻳـﺬﻛﺮ أن اﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ )أوﺳـﻠﻮ( وﻗﻌـﺖ ﻋـﺎم
) (1993ﺑﻴﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ وإﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻓﻲ واﺷﻨﻄﻦ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ أﻣﺮﻳﻜﻴﺔ .اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻋـﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴـﺎت
أوﺳﻠﻮ ،اﻧﻈﺮ :اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻹﺳـﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ – اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻴﺔ ﺣـﻮل اﻟﻀـﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴـﺔ واﻟﻘﻄـﺎع ،دار اﻟﺠﻠﻴـﻞ ﻟﻠﻨﺸـﺮ
واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن1998 ،م ،ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ أوري ﺳﺎﻓﻴﺮ ،ﺣﻜﺎﻳﺔ أوﺳﻠﻮ ﻣﻦ اﻷﻟﻒ إﻟﻰ اﻟﻴﺎء ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ.
) (97أﺣﻤﺪ ﻳﻮﺳﻒ ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.129
) (98أﺣﻤﺪ ﻳﻮﺳﻒ ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.129
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ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺼﺎدر واﻟﻤﺮاﺟﻊ
اﻟﻤﺼﺎدر اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
 -1اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت أوﺳﻠﻮ :اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ– اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﻀﻔﺔ وﻗﻄﺎع ﻏﺰة ،دار اﻟﺠﻠﻴﻞ
ﻟﻠﻨﺸﺮواﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن1998 ،م.
 -2ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺪار اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ 2017م ،اﻟﻌﺪد ،13ﻣﺮﻛﺰ ﺟﻨﻴﻦ ﻟﻠﺪراﺳﺎت ،ﺑﻴﺮوت2017 ،م.
 -3ﺟﺪار اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﻨﺼﺮي اﻷﺣﺎدي اﻟﺠﺎﻧﺐ :دراﺳﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷوروﺑﻴﺔ ﻓﻲ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ،إﻋﺪاد ﻣﺮﻛﺰ ﺟﻨﻴﻦ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ،ﺣﺰﻳﺮان2003 ،م.
 -4ﻗﺮار ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺸﺄن ﺟﺪار اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﻨﺼﺮي ،إﻋﺪاد ﻣﺮﻛﺰ ﺟﻨﻴﻦ ﻟﻠﺪراﺳﺎت
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ،أﻳﻠﻮل2004 ،م.

اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻜﺘﺐ اﻟﻤﺘﺮﺟﻤﺔ
إﺑﺮاﻫﻴﻢ ،رﻣﻀﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻈﻴﻢ ﻣﺤﻤﺪ .(2002) .اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﺣﻮل ﺣﺮب أﻛﺘﻮﺑﺮ 1973م،
اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة.
إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ،ﻋﺒﺎس .(2008) .ﻋﻨﺼﺮﻳﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ،ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺰﻳﺘﻮﻧﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت ،ﺑﻴﺮوت.
اﻷﺷﻘﺮ ،رﻳﺎض .(1981) .ﻗﻴﺎدة اﻟﺠﻴﺶ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ) ،(1981-1960ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،ﻣﺮﻛﺰ اﻷﺑﺤﺎث ،ﺑﻴﺮوت.
إﻣﺎرة ،ﻣﺤﻤﺪ .(2004) .اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﻴﻬﻮد :اﻟﻴﻬﻮد اﻟﺸﺮﻗﻴﻮن :اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﺴﻔﺎردﻳﺔ،
ﻣﺮﻛﺰ اﻹﻣﺎرات ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ،أﺑﻮﻇﺒﻲ.
ﺟﺎﺑﺮ ،أﺣﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ .(2004) .اﻟﻴﻬﻮد اﻟﺸﺮﻗﻴﻮن ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ :ﺟﺪل اﻟﻀﺤﻴﺔ واﻟﺠﻠﱠﺎد ،ﻣﺮﻛﺰ
اﻹﻣﺎرات ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ،اﻟﻌﺪد ،92أﺑﻮﻇﺒﻲ.
ﺟﺎد ،ﻋﻤﺎد وآﺧﺮون .(2002) .اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺪﻳﻤﻐﺮاﻓﻲ ﻓﻲ ﻣﺴﻴﺮة اﻟﺼﺮاع ودوره اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ،
إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻞ ،ﺗﻘﺪﻳﻢ :ﺟﻮرج ﺣﺒﺶ ،ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻐﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،دﻣﺸﻖ.
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اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺮﺑﺘﻴﻦ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ واﻟﺠﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺔ

ﺟﺎد ،ﻋﻤﺎد وآﺧﺮون .(2004) .إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻞ ،ﺗﻘﺪﻳﻢ :ﺟﻮرج ﺣﺒﺶ ،ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻐﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ
ﻟﻠﺪراﺳﺎت ،دﻣﺸﻖ.
ﺟﺮﻳﺲ ،ﺻﺒﺮي .(1967) .اﻟﻌﺮب ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ،ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،ﻣﺮﻛﺰ اﻷﺑﺤﺎث،
ﺑﻴﺮوت.
ﺟﻼدي ،ﺟﺪع .(1988) .إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻧﺤﻮ اﻻﻧﻔﺠﺎر اﻟﺪاﺧﻠﻲ ،دار اﻟﺒﻴﺎدر ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة.
اﻟﺤﻤﺮاﻧﻲ ،أﺳﻌﺪ .(2008) .اﻟﻴﻬﻮدي ﻋﻘﻴﺪة وﺷﺮﻳﻌﺔ ،دار اﻟﻨﻔﺎﺋﺲ ،ﻋﻤﺎن.
ﺑﻦ ﺧﻀﺮاء ،ﻇﺎﻓﺮ واﻟﺒﺮﻏﻮﺛﻲ ،روﻻ ﻳﻮﺳﻒ .(2004) .ﺟﺪار اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﻨﺼﺮي ،دار ﻛﻨﻌﺎن
ﻟﻠﺪراﺳﺎت ،دﻣﺸﻖ.
ﺧﻤﺎﻳﺴﻲ ،راﺳﻢ .(2004) .ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟﻴﻬﻮد اﻟﺸﺮﻗﻴﻴﻦ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ :ﺗﻮزﻳﻌﻬﻢ واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﺘﻮﻃﻴﻨﻬﻢ ،اﻟﻴﻬﻮد اﻟﺸﺮﻗﻴﻮن ،ﻣﺮﻛﺰ اﻹﻣﺎرات ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ،
أﺑﻮﻇﺒﻲ.
دروﻳﺶ ،ﻣﺮوان .(2003) .ﺣﺮﻛﺔ ﺷﺎس واﻟﻴﻬﻮد اﻟﺸﺮﻗﻴﻮن :اﻟﻮاﻗﻊ اﺣﺘﻤﺎﻻت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ،ﻣﺮﻛﺰ
دراﺳﺎت اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺑﻴﺮوت.
رﺑﻴﻊ ،ﺣﺎﻣﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ .(1981) .إﻃﺎر اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ،دار اﻟﻔﻜﺮ
اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة.
أﺑﻮ ﺳﺎﺣﻠﻴﺔ ،ﺳﺎﻣﻲ ﻋﻮض اﻟﺬﻳﺐ .(2003) .اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ ﻏﻴﺮ اﻟﻴﻬﻮد ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ :ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ أم
ﻣﺴﻴﺤﻴﻴﻦ ،ﺗﺮﺟﻤﺔ :ﻣﺎري ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ،اﻷواﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ ،دﻣﺸﻖ.
ﺳﺘﻴﻔﻨﺰ ،رﺗﺸﺎرد ﺑﻲ ) .(1979) .(Richard P.Stephenإﺳﺮاﺋﻴﻞ وأﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،ﻧﺪوة ﻃﺮاﺑﻠﺲ:
اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ،اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﻨﺸﺮ ،ﺑﻴﺮوت.
ﺳﻌﺪ اﻟﺪﻳﻦ ،ﻧﺎدﻳﺔ .(2011) .ﺣﻖ ﻋﻮدة اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﺣﻞﱢ اﻟﺪوﻟﺘﻴﻦ وﻳﻬﻮدﻳﺔ
اﻟﺪوﻟﺔ ،ﻣﺮﻛﺰ زﻳﺘﻮﻧﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت ،ﺑﻴﺮوت.
ﺳﻌﻴﺪ ،إدوارد .(1979) .اﻟﺠﺬور اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻟﻺﻣﺒﺮﻳﺎﻟﻴﺔ واﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ :ﺑﺤﺚ ﻓﻲ أﻋﻤﺎل ﻧﺪوة
ﻃﺮاﺑﻠﺲ ،اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﻨﺸﺮ ،ﺑﻴﺮوت.
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ﺳﻨﻘﺮط ،داود .(1987) .ﺟﺬور اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻴﻬﻮدي ،دار اﻟﻔﺮﻗﺎن ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن.
ﺳﻴﻐﻒ ،ﺗﻮم ) .(1984) .(Tom Segevاﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﻮن اﻷواﺋﻞ 1949م ،ﺗﺮﺟﻤﺔ :ﺧﺎﻟﺪ ﻋﺎﻳﺪ،
ﻣﺮاﺟﻌﺔ :ﺳﻤﻴﺮ ﺟﺒﻮر ،دار دوﻣﻴﻨﻮ ﻟﻠﻨﺸﺮ ،اﻟﻘﺪس.
ﺑﻦ ﺳﻴﻤﻮن ،دورﻳﺲ ) .(1981) .(Doris Ben Simonإﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ :إﺳﺮاﺋﻴﻞ
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